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159 - 00164 ROMA
Via di Bravetta ,
ANNO XXV ( 1981) Fasciculi 1-2, Jan.-April.

Apud Curiant Generalitiam

ACTA SANCTAE SEDIS
NOMINATIO EPISCOPALIS
u It Santo Padre ha nominalo Coadiutore con dirillo di
successione di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor
Alberto Gaudencio Ramos, Arcivescovo di Belem do Para
(Brasile ), it Reverendo Padre Vicente Joaquim Zico, delta
Congregazione delta ,ilissione (Lazzaristi) ».
(O.R., 24-12-1980)

Mardi , 23 decembre 1980; it 12,15 h., Radio Vatican
lance la nouvelle . L'apres-midi , a IG h. 1'Osservatore
Romano qui parait avec la date du jour suivant) publie
la texte rapporte a la page precedente . Je me precipite
au bureau du P. General . Il sourit ; les Assistants presents
sourient et Fun deux propose qu ' il faut « souligner » tout
de suite 1'evenement et le P . McCullen de se faitre le
servant »... Depuis quinze jours deux de la Curie le Sup.
Gen. et le P. Zico ont Bien garde leur secret. Pourtant,
le P. Zico depuis une bonne semaine ne pouvait dissimuler
une a grave preoccupation >>. Nous I'avions taquine voici
quelques mois, quand it avait ete demande par le Card.
Secretaire d'Etat pour un service de deux moisi a un
dicastcre du Vatican . Maintenant le P. Zico, du fait de
cette nomination , cesse comme Assistant General et devra
nous quitter sous peu.
En effet, tout aussitot , le P. Zico est averti que le
Pape desire, le Gjanvier , proceder a l'ordination episcopale ils seront I I nouveaux eveques . 11 faut, donc, daredare, faire les preparatifs indispensables habits, insignes, etc . j ; la veille tout est pret . Le G, le P. General, les
Assistants , les autres membres de la Curie sont en bonne
place a « San Pietro »; de meme les membres de la famille
naturelle du P. Zico arrives du Bresil . Comme plusieurs
fois VINCENTIANA a donne la biographie et le portrait
du nouvel eveque, it suffira , ici, de mentionner un fait
singulier et unique pour nous . Mgr Zico appartient a une

famille qui a donne a la CM trois de ses fils et deux de
ceux -ci sont maintenant eveques et le troisieme est superieur a Caraga i Mgr. Belchior Neto et P. Tobias) : une
soeur est religieuse carmelite . Un autre frere mane et
son epouse et une autre soeur avec les deux vincentiens
et l'archeveque de Belem sont la en bonne place aussi:
meme, Mgr. Belchior assiste le Pape a 1'autel.
Voici done le P. Vicente Zico devenu archeveque
coadjuteur, avec droit de succession, de i'archeveque de
Belem, au nord du Bresil , en pleine region tropicale. Une
region a chaude >, it tous les points de vue. Des confreres
de la Province de Fortaleza y travaillent depuis des annees.
Limitrophe, la Prelature du Cameta dont l'eveque est Mgr.
Chaves C.M. Vastes territoires sillonnes de fleuves immenses avec des populations tres ouvertes a une evangelisation « a la St . Vincent >>. Le 11 janvier , Mgr. Zico (et
ses freres ) nous quitte. Nos prieres et notre amitie les
accompagnent.

J.-0. B.
SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS
N. 2 1 606 / 74
Beatissimo Padre
it Superiore Generale della Congregazione delta Missione,
implora dally Santita Vostra, a favore dei saccrdoti della medesima, it rinnovo dclla facolta concessa it 9 novembre 1977, di
riccvcre e ritencrc a vantaggio dell'Opera delle Missioni e delle
vocazioni, I'elemosina delle SS. Mcsse binate a trinate.
Che della grazia, ecc...
Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus, attentis
expositis, annuit pro gratia prorogation is enunciati indulti ad aliud
triennium , exceptis parocho et vice parocho, stricte dicto, si Ordinarius loci id exegerit, obserrata quoque Declaratione S. Congregationis
pro Cultu Divino diet 7 augusti 1972; ceteris servatis servandis.
Gontrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 17 ianuarii 1981.

+ A. Mayer
.Sec..
Basil Ilci:ci ->I'mc
SUII'e' F.
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CURIA GENERALITIA
CONGREGAZIONE DELLA M ISSIONE
Curia Generalizia
Roma , 7 February 1981
To the Visitors of the Congregation
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
The purpose of this short circular letter is to give you some
information and to ask some from you in return. Firstly, most
of you will have heard that Father Vicente Zico was named
Coadjutor Archbishop of Belem do Para in north-east Brazil on
the 23rd of Dccember, and was ordained Bishop along with ten
others by the Pope on the 6th of January in St . Peter's. To
help me select a new Assistant, the Council here suggested that
I consult the Visitors of Latin America, which I did. At present
I am awaiting the reply of a Confrere who has been asked to
become the new Assistant, and I will let you know his name
as soon as I can. 1 am sure you join me in thanking M onsignor
Zico for his work here in the Curia over the past six years and
in wishing him a ad multos annos et beatos o in his new responsibilities.
Next, the copies of the issue of V I NCENTIANA which contains the official text of our Constitutions and Statutes have been
dispatched to the Provinces. You will also receive shortly a
copy of an article published by Father Carlo Braga in the Annali
delta Missione, 87 (1980, 171-194). We thought here that it
might be of help to you in initiating study of our new Constitutions and Statutes in your Province. There is hardly any need
for me to underline the importance of the Confreres becoming
familiar with our new Constitutions and Statutes. In the short
run, it is important for our Provincial Assemblies. It will be
difficult to hold a successful Provincial Assembly if the Conli•eres
are not familiar with our new Constitutions and Statutes. In
the long run, it is very desirable that the content of our Constitutions and Statutes , above all, the spiritual riches which they
contain , would guide and shape the living of our lives and the
work of our apostolates.
POST uLATUM OF GENI;R. I, ASSF\1BLY
You will remember that the General Assembly approved a
postulate which is entitled , << Postulatum GIEV », and is to be
found on page 258 of our Constitutions and Statutes . 1 would

-5he very grateful if you would let me know before the end of
March:
1. What organization exists in your Province for the promotion of these basic Vincentian studies?
2. Whether your Province is a member of a group of
provinces promoting these studies?
The reason why I seek this information is in order that we
may have a clear picture of the present situation of Vincentian
studies in the Provinces. With such information to hand it will
be more cagy to advance the organization of such studies at an
international level, as desired by the Postulatum - GIEV.
VISITS
As you know, I am required by Statute no. 5, art. 156,
to visit each Province or vice-Province o semel saltem durante
munere, pet se vel per alium... ». In planning such visits, it
would help me to know in advance what time would best suit
you. It often happens in a Province that one particular year is
more suitable than another for such a visit. So I would be
grateful if at this stage you can foresee that a particular year
would be convenient for you and the Confreres for such a visit.
If you propose, I will try to dispose accordingly...
LETTERS
I plan to wride a one-page personal letter to each Confrere
shortly before the 24th of April , 1981. When you receive it,
perhaps you would be kind enough to have a copy made and
sent to each ^Ionfre re in your Province , as you did last December.
In October I plan to write , with the
Thanks for h is service .
help of the Council , a somewhat longer letter which would he
a reflection on some aspects of our lives or apostolates.
Lastly, I will welcome from you at any time any suggestions
you would like to make to me and which you consider helpful
to me in fulfilling the principal task of a Superior General,
namely, the spiritual animation and coordination of our Community.
I remain in the love of Our Lord.
Your devoted confrere,
Richard McCullen C. M.
Superior General
P. S.

You will be glad to hear that Father Richardson is in rerr' good form and has
settled in to teaching in a diocesan minor and major seminary in:
The Good Shepherd Major Seminary

P.O. Box 90 Maralal, Kenya, Africa

-6CURIA GENERALIZIA
Roma, DC181-056-T

SUPERIORIBUS PROVINCIALIBUS
ET VICE PROVINCIALIBUS C.M.

Carissimi Confratres,
Gratia I)omini Nostri sit semper nobiscum!
Nostrae Constitutiones indicant generali modo finem taxac:
adiuvare... in its quae necessaria stint ad bonam administrationem et ad providendum necessitatibus generalibus o (art. 241,1).
Inter necessitates urgentiores memorandae esse videntur necessitates Provinciarum ct Mlissiones pauperum, praesertim in regionibus
in via evolutionis.
Ideo, propter has rationcs, pro anno 1981 impono taxam
omnibus Provinciis et Vice Provinciis, sed iuxta novam mensuram, rations habits de devalutatione monetarum atque augmentations vitae protium:
u Unaquaeque Provincia vel Vice Provincia contribuet summam quadraginta duo dollariorum Statuum Focdcratorum Americae ($US: 42,00) vel aequivalentem alius nummi pro omni
sacerdote, cuius nomen habetur in Catalogo C.M. 1981 sub capite ipsius
Proainctae rrel Vice Prorinciae.
Pro sacerdotibus qui extra propriam Provinciam studia
peragunt, taxa del)etur a Provincia vel Vice Provincia ad quam
pertinent. Nulla taxa dcbetur pro fratribus, pro seminaristis,
etiamsi sacerdotio aucti sint, et pro scholasticis.
Ad eommoditatem administrationis haec taxa ordinaria melius
inscribetur in uniuscuiusque Provinciae computo aped oeconomatum
generalcm ».
Praetor summam praedictam, pergratam habebo Bona a
Provinciis vel Vice Provinciis liberali animo oblata, tit meliori
modo finis huius Curiae obtineatur.
Optima quacque Vobis Vestrisque ominans et adprccans,
remaneo addictissimus in C:bristo et S. Vincentio.
Romac, die 16 februarii 1981.

Richard McCullen, G.M.
Superior G eneralis

-

CURIA GENERALITIA

Roma, 27 February I 9II I

TO THE VISITORS

.11ti• dear Co

rere,

May they grace of Our Lord Jesus Christ he with us forever!
I am happy to tell you that Father Jose Pires de AL.IIEIDA of
the Province pf Rio de Janeiro has kindly accepted my imitation to
become an As4istant General in place of Monsignor Vicente Zico.
Father 4se Pires de Almeida is presently Director of the Daughters
of Charily in the Province of Belo Horizonte. Born on 26 December
1923 in Senhbra do Porto de Gunahaes , he was received into the Congregation on January 25, 1942, made his Perpetual Vows on 20 March
1944, and w4s ordained priest on 8 September 1949. His,frr.st years
as a son of SA, . Vincent were spent as professor in the minor and major
Seminaries of J iamantina . Fortaleza, Petropolis and .Mariana. Twice
named Provincial Consultor , Father specialized in Pastoral Catechetics
during his ye¢rs of study at the Institute ,for Pastoral Catechetics in
Paris. Fora most twelve years Father Almeida has directed the Community of the ;olegio Sdo Vicente in Guanabara where he has shown his
talents in the eld of Education , both within and outside the C ommunity.
One of his moft recent assignments has been to coordinate the celebrations
in honour of the Fourth Centenary of the birth of St. Vincent de Paul,
among the Provinces of the Confreres and the Daughters of Charity in
Brazil , and i cooperation with the other Vincentian Families of the
country. Fath r brings to his new of/ic-e in the Curia a preparation and
experience whi h will be of great assistance to the Superior General and
his Co........
I am graeful to Father Jose Pires de Almeida for accepting this
and to tse Province of Rio for their gift.

office

With evey kind wish, I remain in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,
Richard M cCullen C: \1.
Superior General
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Roma. Feast of St. Joseph 1981

To Each Confrere in the World
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
I am writing this personal letter to you from our Maison
Mere in Paris where I've been staying for the past three weeks.
My room, as many of you will know, is only a few paces away
from the remains of the earthly body of St. Vincent. More than
once during these weeks, while looking at the casket that contains St. Vincent's bones, I have reflected on God's question to
Ezekiel: o These bones, will they live? >> (37:3)... For the Congregation of the Mission the answer to the question lies with its
who are called to incarnate (the phrase is a daring and a daunting one) the spirit of St. Vincent de Paul in the Church and
the world.
First, let me wish you much joy this Easter. It so happens
that the anniversary of St. Vincent's birthday falls this year in
the octave of Easter. There could be much significance for its
all in the fact that his birthday this year should be associated
with the Resurrection. The Resurrection is the feast of hope
and in celebrating the birthday of St. Vincent within the octave
of the feast of hope, all of us will be praying, not only with a
sense of gratitude to God for what He has done for the world
through Vincent de Paul, but also in and with the hope that
He will continue to show mercy and kindness to mankind through
the communities which His servant, Vincent, has established.
In mentioning hope, I am reminded of the observation made
about the Old Testament prophets. They have been described
as men who had not optimism, but who had hope. The distinction is a valid one. Optimism is a human quality; hope
is a spiritual one. A Christian may not always be optimistic
about the world, but he need never be without hope, for Jesus
Christ has risen and is with its. Perhaps at times you are not
optimistic about the future of our Community or your Province.
At no time, however, should you be without hope for its future.

-9It was one of St . Vincent's most profound convictions that the
founding of the Congregation was entirely the work of God;
that He had possessed it from the beginning; and still continued
to do so. A diminishing number of vocations does not necessarily mean that the strength of God's hold on our Community
has been weakened. We must resist the temptation (one to
which David yielded) to measure our success before God by
counting the number of our heads. More important is this:
that the hope which the Risen Christ has placed by His Spirit
in our hearts should find expression in daily gestures of fidelity
to what we once promised (by vow) to do for God in and
through anj with the Congregation of the Mission. a A4y Confreres, let u ask of the. Divine goodness that we may have a
great confidtnce in the outcome of everything that concerns us.
Provided only that we are faithful to Him, we will want for
nothing. He Himself will live in us, and guide us, and defend
us and love us. » (Corte XII. 141,2).
Pascal remarked that a stone cast into the sea heightens
the surface of oceans everywhere. Do not stand on the shore,
indulging a sense of pessimism or disillusionment with the Congregation, your Province, your particular community. Rather,
humbly bend down and search for a stone which you can cast,
- not at the Congregation, but with the Congregation into the
ocean of God's goodness, and you will be raising the level of
the seas of )His love which encompass the world.
In the love of Our Lord, I remain
Your devoted confrere,

Richard McCullen C. RI.
Superior General
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NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Jan.-April., 1981

OF FICIUM

DIES-NoMEN

DOMUS

PROVINCIA

Januarii I1
REVOREDO R.

F.

RADENAC

HoRACIO-ALVI S M.

Superior 113 Santiago 1°
Superior 413 Montreal 13"
Vice- risitator 213

Chiliensis
Parisiensis
Mozambicana

Superior 213 Betroka 2"
.I/onantenina ti"
Superior 213

Madagascarensis
\ladagascarensis
\ladagascarensis
Madagascarensis
Madagascarensis
Mexicana
Tol,mana
l olosana
Australia
Fortalexiensis

.Iannuarii lb

F.

GRIMALDI

M.

%VISNIEWSKI

Cons. Pron. 3; 3

REVIGLio A.
VAGLIA P.
PCIIAN J.
DE Dios V.

Cons. Pron. 2/3

Cons. Pron. 1,13
Superior 113 1'a Impulsora
B.

BLANCHANDIN
BONJEAN

A.

SULLIVAN M.
Rot i.oFs L. J.

Superior 2/3 Lyon 8°
Superior 2/3 Dax 5"
Superior 2/3 As/old 1°
Superior 113 Sdo Luis 4"

./annuarii 22
\IUNOYERRO

A.

MARTINET. E.

\'AS`UEz

E.

LANDOUSIFS J.

Superior 113 Cariaco 7"
Superior 113 San Miguel 7"
Superior 113 Monte:•idea 8°
Superior 113 Alger 121,

Venezuelana

DFC .Madagascar 116
Superior 213 Santurce l"
Visitator 113
Visitator 1/4

Madagascarensis
Portoricana
Tolosana
Venezuelana

A rgentina

Argentina
Parisiensis

./annuarii 28
RAZZU G.
VILA M.
BOUET J.

[,ECON M.

Februarii 6
O'DONNELL H.

Visitator 2/3

S.A.F. Occ. Cent.

GRINDEL J.

Visitator 2/3

S.A.F. Occ.

Februarii 23
McGING A.
ORCAJo ORCAJo A.
MORIN J.
LAIOURSE

C.

GONZALEZ A.
VALOIVIEtso A.

Cons. Pron. 113
Visitator 113
Superior 113 Berceau-St. V. de P.
Superior 113 Saint-Aslier 11°
Superior 1/3 La CorwTa 9°
Superior 113 Jerez de In Frontera

Hiberniae
Matritensis
'I'olosana
"I'olosana
Salmantina
Salmantina

-11i)IES-NOMEN OFFIOtt'M

SALINERO F.
BARRIO I.
PARENT.: A.

i)OMt'S

PRO V INC1:A

Superior 113
Superior 2/3
Superior 2/3

.Serilla 15°
Badajoz 3°
.lyamonle 2"

SaLnantina
Salmantina
Salmantina

Superior 1/3

Chicago 3°

S.A.F. Occ. Cent.

Superior 113
Superior 1/3

Ica 4°
Lima 6"

\1ANG ANA E.

Superior 113
Superior 213

Lima 5"
Chiclayo 2°

PEI.ETEIRO C.
MROWKA C.

Superior 213
Superior 213

Lima Y°
Ansonia 21,

Peruviana
Peruviana
Peruviana
Peruviana
Peruviana

Alartii 2
MUNSTER 1'. P .

A.

BERRADE

F IRVIO

J.

1)fEZ V.

K . W.

R AMSON

RYH OLT J.

Cons. P ray. 2 1 3
Superior 113

Lem ont

7°

Mtn.ASSANO G.

I) C Torino 116
BOBADItd.A R. Iisitator 114

S.A.F. N. Angliac
S . A . F . O cc. Cent.
S.A.F. Occ. Cent.
'Faurinensis
Anierit ;te Centralis

Mart ii 17
Runto A.

Superior 113

PINEDA J.R.

Superior

P:\STRANA A.
MORA A.

Superior i ( 3
Superior 1/3

NARANJO G.
(ZInROGA L.E.
BOOTSMAN

K.

(.'ali 4°
Bogold I"
Gar.6n 7°
Santa Marla 15°

(:olumbiae
C:olunihiac
(:,,IumIi.u•
(-Iulnl,iar

Superior 1/3

Santa Rosa de
Cabal 1 6,,

Columbiae

Superior I f3
Superior 113

Superior 113

Popardn 14"
Guaranda 8°
Panningen 11,

C:olumbiae
Colunil,iar
Hollan,Ii;u-

Superior /; 3

Chincha .Ilia 3°

Peruviana

Lima 7°

Peruviana
P n l on i ae
Poloniac
\Iatritensis
NIatritrn.i,
\Lttrit,-u>i,
'Mouiirn,is

1,13

Alartii 24
NIATA F.

PF. REZ DE

IN.J. Superior 113
BOMRA %V .
Cons. Prot'. 1 1 3
MYSZ.KA F.
Superior 213
GARCiA F. Cons. Prot'. 1/3
ROMAN

URA

J.M.'

Cons. Pror. 1/'3

MARTIN C. A. Gins. Pror. 213
0RDO--4EZ T.
Cons. Pron. 113

,lordanowo 6"

Alartii 31
BARBOSA T.M.
BARBOSA I ..

J.M.'

NOHREGA 0.
CRUZ J.

Cons. Prot'. 113

Lusitana

Cons. Pror. 1.!3

Lusitana

Cons. Pror. 2/3
Cons. Prot'. 113

II 1.111.1

Aprilis 6
MAHONEY G.

Visitator 1/6

S.A.F. Orientalis
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PROVINCIA

Aprilis 13
DE PAZ F.
LEENAERTS C.

Americae Centralis
Americar Centralis

Cons. Prom.
Cons. Prom.

.lprilis 28
MIKULA
KLEIN

,J .

Superior 4/3 Salzburg 10
Cons. Pros. 3/4

A.

Corsi. Prom. 1/4

NEUMANN D.

PUCIIER W. Cons.

Prom. 1!4

Cons. Proc. 3/4

SUCIIOMEI . K.

SYLVESTRE A. Cons.

Prom. 1/3

KIVIERE J. Cons.

Prom. 113

DEIMERI .V G.

Cons. Prom. 113

RIGAZIO A.
ROMAN J.Ms

Econom . General
Superior 113 Burgos 5°

Austriae
Austrae
Austriar
Austriac
Austriae
Tolosana
Tolosana
Tolosana
Curia Generalizia
Matritensis

NECROLOGIUM
Jan.-April., 1981
No.

NOMEN CONDICIO DIES OR.

I

AI.vES Avelino

2
3
4

COMBALUZIER Fernand
I)r.I.GADo Luis Enrique
SuBISAS Francisco
CONDE G. Gerardo

5
6
7
8

9
10
11

MF:LVIN Francis

.J.

PASTORELLI Pietro
JACOBS Geraldo
WISLINSKI Ludwik
LOPEZ SAGRE:Do Alfonso
\'OUTSINOS Edmond

12

BoTERO SALAZAR T.

13
14

SATORRES

15
16

J

o

se

TERRERO RUBto Nicolas
ISSARTEL Regis
JENPRON Paul

Frater
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Sacerdos
Frater
Sacerdos
Sacerdos
Episc.
Sacerclos
Sacerdus
Sacerdos
Sacerdos

7-1-81
20-1-81
9-1-81
15-1-81
20-1-81
17-1-81
12-2-81
3-2-81

Lisboa 1 0
Paris 1"
Buenos Aires 1°
Madrid 1°
Madrid 1°
Philadelphia
Roma 11°
Panningen 1"

LOC.

65
87
63
75
73
78
83
67

49
58
44
60
55
53
65
49

6-2-81

Krzeszowice 100

77

55

19-2-81
25-2-81
1-3-81
2-3-8I
2-3-81

Zaragoza 1°
Thessaloniki 140
Bogold 1°
Barcelona 2°
Valladolid 190

50
69
76
76
64

32
50
57
60
37

11-3-81
17-3-81

Dax 5°
Villebon 110

68
76

50
50

Viseu 91
Chokwe 4°
Krakow 1°
(Chelmno)
Krakow 91
K61n 1°
Dublin 1"

72
57

42
39

88
70

70
53

17

FERREIRA Manuel

Frater

18
19

RIIWIRO Armando
SINRA Jan

Sacerdos
Sacerdos

4.3-81
12-3-8I
8-3-81

20

SCHLETZ Alfons
KAYSER Friedrich

Sacerdos

27-3-81

Sacerdos

28-4-81

MURPHY James H.

Sacerdos

28-4-81
27-4-8I

21
22

DOMCS AET.

77

47

63

44

Tardajos 17°

84

56

Chicago 3°

62

42

9-4-8I
23-2-81
29-4-81

Beyroulh 1"
Slovacchia
Pannohalma

71
76
94

48
54
54

29-4-81

Eindhoven 4°

70

51

23
24
25
26

Rueto Godofredo

Frater

H OGAN Jeremiah

Sacerdos

2-5-81

BEcIIARA Gabriel
BOSNAK Jan

27

KELLER LajoS

Frater
Frater
Sacerdos

28

DUSEE Frans

Sacerdos
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HOMILIAE SUPERIORIS GENERALIS
Nota editoris : a I'art . 150 des C. & S. on lit : « Superior
Generalis... sit etiam principium spiritualis animationis
et actionis apostolicae a. Lc P. McCullen est d 'avis que
l'hon lie est un des moyens d'anintation de la CM.
11 s'en sort toujours lors qu ' il preside une cfr monie
liturgique. Je suis tcmoin du spin particulicr avec lequel
ii redige personnellement en anglais son texte ( grosse
ccriturc a l'encre noire. avec des ratures , des renvois. des
vides pour y insErer les references exacter , grandes
feuillea standard); puis, on Iui frappe a la machine et,
si besoin est, on fait la traduction a uric autre langue.
Ainsi a comntenc6 une collection de ces hone dies (qui
comprend , aussi, celles prononc&s aux Soeurs et a des
laics ). C'est, en plus de ( ' animation , une mine pour
connaitre Ia pens&e du P. McCullen . Aussi, it m'a paru
utile de fournir quelques Echantillons de ces homclies.

J.-O. R.

ST. VINCENT DE PAUL - CHARITY
Feast of ' St. Vincent de Paul - 271h September 1980
Provincial House , Mill Hill

My deaf Sisters and my dear Confreres,
It is ten or twelve years now since the Church changed
the feast of $t Vincent from 19th July to 27th September. Of
course, we in our communities always remembered St Vincent
on 27th September. It was, if my memory serves me right, a
commemoration. We recall that it was on 27th September that
St Vincent died and then the Church changed his feast, from
19th July to 27th September, the reason being that the Church
wants not only to recall the death of St Vincent, but the fact
that on 27th September 1660, he was born from the womb
of time into the inaccessible light of God and of eternity which
we in our feeble human language describe as heaven.
When ho had come to the end of his life, the confreres in
St Lazare kept an eye on St Vincent and none more closely
than Father Jean Gicquel. Father Gicquel kept a diary. How
long he had been keeping the diary we do not know. We do
know, however, that he was putting entries into his diary in
June 1660 and then whether in that particular year he decided
to have a long holiday, or that the text of the diary has been
lost, we do not know, but after the 15th June there is no further
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matter of fact way, what St Vincent was doing, mostly about
Council business. But, of course, he saw that St Vincent was
ailing and he kept a very close eye on him. In his last few
days, particularly during his last few hours, he was in and out
of St Vincent's room. I wonder did St Vincent suspect what
he was at. I Ic was present, when at the grey dawn of the morning
of 27th September, St Vincent, as he remarks, fully clothed and
sitting in his arm chair by his fire, died. St Vincent's death,
as we all know, is not a dramatic death. He himself said on
the occasion of the death of his closest confrere, collaborator, a
little earlier, Father Portail - « he died as he lived >>. St Vincent
died as he lived, for there surfaced in the last few hours of his
life the very strong evidence of his faith and of his hope and
of his charity. Faith - < I believe >>; Hope -- < In to Domine
speravi non confundar in aeternum >> he prayed ; and charity - well
people were making demands on his charity right up to the
very end.
<< Do you have a blessing , Father for your family? » << Yes, I bless them >>. << And for the Daughters of Charity? > - < Yes,
I bless them >). . And the foundlings? > - << Yes, I bless them >>. << And
the Benefadturs? » - a Yes, I bless them >>. Then silence and more
prayer and then there is that delightful little touch when they
were pushing the prayers into him and St Vincent said, « That's
enough >>. The practicality of the man, even in the last moments
of his life! You can have too much of a good thing in life,
even of, (dare I say it), vocal prayer. He wanted silence. I
wonder, in that silence what he asked for, was he reflecting on
the Beatitudes, the fullness of happiness that he was looking
forward to? I wonder was he reflecting on that lovely little
phrase of St John of the Cross,
u At eventide I will examine thee on love > and that phrase, that you say in that very nice prayer to St
Vincent and St Louise, when, at the end of each day, you remind yourselves that (< we will all be judged on our love >)? The
last word he spoke, or rather which seemed to have been shaped
on his lips, was the word "Jesus". After that he left the womb
of time and we can go no further because we see now only in
a dark manner. We do know that years later the Church would
give us an infallible assurance that the priest, Vincent de Paul,
enjoyed the Beatific Vision of God, that he now possesses and
is possessed fully by the source of everything that is good, of
everything that is true, and of everything that is beautiful in
existence. We know, too, that with Jesus Christ he is intensely
praying the prayer of Jesus Christ that, << where he is, where I
am now, you also will be u . Meantime we are left behind.
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is to express that particular quality, that particular tint, that
particular colour, that particular tone of the charity of God,
which found a home in the heart of the priest Vincent de Paul.
That charity of God, especially for the poor, should find expression
in our lives, and, thanks be to God our communities from the
day St Vincent died until the present time have been able, by
the grace of God, to give an expression to the particular charity
of St Vincent de Paul for the poor through the continued existence of his two communities . Something of that charity which
resides in the community of the Daughters of Charity I have
experienced over the last ten or eleven weeks, and perhaps
what I want most urgently to say to you this evening, speaking
to you for the first time, is a Thank you >>. I want to thank you
for all the assurance of prayers that I have received through
Sister Joan and through individual Sisters, and I have learned
too, of the week's preparation that has gone on here in Mill
Hill fhr the celebration of this fcastday and of which you made
me a partaker. I am grateful to you for those prayers.
Last night, when talking to the community in Celbridge I
said to them that at times I do not know whether to laugh or
to cry at what happened in July. To laugh - well, it is comic
to see a man touching down in various countries, a pygmysized man , nearing the giant outsize shoes that once belonged
to St Vincettt de Paul. To cry - well, to be asked in one's
middle years, to be converted more deeply to St Vincent de Paul
and to guide his two families that, as we all recognise, is formidable, especially when one reflects on the amount of love that
one has, that I have received from people during my life and
how little I have given. So much love received and put into
the deep freeze of my heart, and left there, when it should have
been taken out and shared with others in the community, with
the poor, in order that they may have life and have it more
abundantly.
Ilowever, this is an evening of rejoicing and, as we know,
almost all St Vincent's letters to his confrilres began with this
little prayer, << May the grace of Our Lord Jesus Christ he with you
forever > and not always, but very frequently. they end with
u And l remain in the lore of Our Lord, I'incent de Paul, Unworthy
Priest of the tlission >>, so my prayer is that the grace of Our
Lord Jesus Christ may make us simple, humble and charitable
to the poor, both within our communities and outside them.
May we be ever more sensitive and more generous in the service
of the poor, through the grace of Our Lord Jesus Christ, as we
remain in oqr communities and in the love of Our Lord Jesus

- 16 Christ. Remaining in the love of Our Lord, we wait in joyful
hope for the coming of our Saviour Jesus Christ, Amen.

MORTIFICAZIONE
111 Domenica di Arvenlo - Curia

14-.171-1980

Una volta ho ascoltato un sacerdote the faceva rilevare it
contrasto esistente tra la personality di Sari Pietro c quella di
San Paolo. Affermava questo sacerdote the se avesse dovuto
scegliere un compagno per le sue vacanze, egli avrebbe scelto
motto piii volenticri di andare in vacanza con San Pietro piu
the con San Paolo.
Pcnso the tutti noi comprendiamo molto bene cosa volesse
dire quel sacerdote.
Se anche noi dovessimo sceglicrc tra San Paolo e San Giovanni Battista , penso the sceglieremmo San Paolo piuttosto the
San Giovanni Battista. Comunquc, San Giovanni Battista probabilmente si rifiuterebbe di prendere una vacanza.
Ncl Vangelo di oggi notiamo on contrasto. La prima parte
del passo evangelico ci presenta Gesu Cristo come Colui the (fit
la vita c la gioia. Egli da la vista ai ciechi , fa ascoltare i sordi,
annunzia it lieto mcssaggio ai poveri . Nella seconda parte del
Vangelo Gesu Cristo ci presenta San Giovanni come un uomo
austero, it tipo forte e indipendente dagh uomini e dalle core.
Net Vangelo di oggi vi e un contrasto, ma non una contraddizionc.
Si potrebbe dire the 1'austerita e la mortificazione di San
Giovanni Battista r presentata come subordinata alla vita e alla
gioia portate a noi da Gesu Cristo.
Questo c esattamente it significato della mortificazione c
della disciplina nella vita di ciascuno di noi. Noi ci imponiamo
la mortificazione o la disciplina perche ( per usare le parole di
San Paolo ) « la vita di Gesu possa manifestarsi nei nostri corpi ».
Forse Ic gencrazioni precedenti hanno troppo spesso avuto
it culto delta mortificazione per la mortificazione. Forse la nostra
generazione non lascia sufficiente spazio alla mortificazione e
alla disciplina nella nostra vita.
I)i canto in tanto a una buona coca it chiedersi : Quando
ultimamente ho detto NO a me stesso , mentre avrei dovuto
dire SI'.
Noi non diciamo NO a noi stessi semplicemente per affermare la nostra volonty, ma per poter dire S1' in maniera piu
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ci invita ad e^sere simili a Lui, nclla Sua vita, ncl Suo pensiero
c net Suo lavoro.
I moralisti parlano oggi di opzionc Rnrdamentale . Penso che
nella nostra i ta di ogni giorno 66 chc c pit importanse per
not a la nostra determinazione a non sccgliere scrnpre l'opzione
pit comoda.
Se not scegliamo l'opzione piu comoda , probabilmente la
nostra opzione londamcntale e sbagliata.
Almeno qualche volta e bene scegliere San Paolo piuttosto
c-he San Pietro come nostro compagno di vacanze. 1; oggi e
belie per nou tutti , penso, restarc con Giovanni Battista net
deserto, quantunque sia pit piacevole per not uscire con San
Paolo.

In occasione del Convegno degli Animatori di Comunita
delle tre Province Italiane della Congregazione.
Roma, (;ollegio i Leoniano, 29 dicembre 1980
Cari C:onfratclli,
prima cji tutto desidero ringraziare i tre Visitatori, P. Vernaschi, P. Caljcaguo e P. De Palma, per l'onore the mi Itanno
fatto invitandomi a parteciparc alla celebrazione dells Eucaristia con Voi questa mattina, dandomi cos! l'opportunita di
parlarc it Voi the condividete con me it privilegio di esscrc
stati chiamati da Dio ad animarc le nostre C:omunit: c a tenerle
wive ravvivando continuamense it dono di Dio ('2 Tim 1.
quel particolate carisma clie Dio ha posto nella persona, net
carattere e neIll'opera di San Vincenzo.
Desidero ofli-ire due riflessioni alla Vostra meditazione questa matting.
Prima riflessione.
Durante I'Assemblea c da quando song venuto a vivcre
qui net Vostro Passe, song stato colpito in manicra particolare
dal numero di libri, periodici, traduzioni a articoli su argomento vincenziano che sono stati pubblicati in italiano durante
gli ultimi anni. Penso di non sbagliarmi Sc aflermo chc sono
pochi i gruppi lin,guistici nella Congregazione delta Mlissione the
hanno pubblicato tanto negli ultimi anni quanto i• stato fatto
qui in Italia.
Durante It ultime clue settirnane ho letto cots piacerc la
recentissima pubblicazione vincenziana: it volumctto edito da
Monsignor Bugnini e intitolato a Pensieri ».

-18Ieri it P . Vernaschi ml ha offerto una copia dcl volume,
fresco di stamps, dal titolo o Sa'z Vincenzo de' Paoli - C.'onferenze
spirituali >>, a cura di 1. Mczzadri.
Cito le vostr •c pubblicazioni . perche ritengo the per I'anirnazione di unit Provincia o di una comunita locale c molto
importantc the i Coufratelli leggano gli scritti di San Vincenzo.
Alcuni anni fa ho scntito dire the Monsignor Calvet ahhia
aflcrmato the i Vincenziani i Lazzaristi ) non erano consapevoli
del tesoro di spirituality the essi posscdevano negli scritti del loco
l'ondatorc San Vincenzo.
La parola scritti i• una sorgente di animazione. La Parola
di Dio scritta fu una sorgente di animazione per it popolo Israclita prima chc it Verbo di Dio si faccsse carne . Fu la Parola
di Dio scritta the lece desiderare ardentemente it Sirnonne di
vederc it Messia ... La Parola di Dio scritta e sotgentc di animazione (lei Popolo di Dio anche oggi.
1✓ cos! anchc per noi: se desideriamo animare not stessi e
le nostre comunita in modo tale da amare cib the San Vincenzo ha amato e da fare cib the San Vincenzo ha insegnato,
clobbianut trovare le vie piii opportunc per incoraggiare i Conti•atelli a leggere e ad asc oltare cif) the San Vincenzo scrisse e
disse durante la sua vita.
Voglia it Signore bencdire le Vostre pubblicazioni the intencfono presetttarci in modo attraente it pensiero a la spirituality cli ti,ut ^'inc cnz
Seconda riflessione.
La seconda riflessione the desidero ofli•irvi questa mattina t
la segucnte.
La migliorc espressione del pensiero di San Vincenzo circa
la questione dell'animazione della comunita dobbiamo trovarla
negli avvertimenti the davit a ] P. Antonio Durand.
San Vincenzo aveva fiducia nei giovani. All'eta di settantacinque anni nomina Antonio Durand - tin confi •atcllo di vcntisette anni - superiore di una comunita locale. C hiaramente Sail
Vincenzo non riteneva cite un uorno dovesse essere di rnezza
eta o anche put anziano per poter animare una comunita come
superiors.
Q_ttesto giovane sacerdote ebbc it buon senso di domandare
a San Vincenzo quale fosse it modo migliore di animare la sua
comunita, ed ebbe piit ancora la Felice idea di tramandarci in
seguito per iscritto quanto San Vincenzo , ormai giunto ally sera
Bella sua vita , gli disse sul tema the forma I ' oggetto della vostra
attenzionc in questi giorni : « it Superiore yuale animalore della sua
Conn nihi ».

- 1 9Sarebbc troppo lunge leggere queue pagine ora, ma mi
permetto di dire the se in questi giorni non fhsse stato fatto altro
the una lettura calma c meditata, da partc di ogni superiors,
di quei saggi e premurosi avvertimenti di San Vincenzo a proposito dell'animazione. ^ nolto sarebbe stato fatto per le Vostre
Coinunita Vincenz.ianc in Italia.
Desidero finire offrendovi, per cos! dire , tin aperitivo. Desidero, cioe, leggervi alcune righe di queue magnifiche pagine
dello scritto, di San Vincenzo, the P. Antonio Durand ci ha
tramandato.
< Ala crime disimpegnare quest 'ufficio di condurre le anime a Dio...
per contribuirr alla lore salvezza o alla loro perfezione ? Certanrente,
signore , non r'i nula di umano in questo; non i opera di un uomo,
ma i opera 4 un Dio. Grande opus. E' la continuazione di quello the
fete Gesir Cristo; per conseguenza l'industria umana non pub the guastar
tutto, se Dio n se ne occupa. No, signore, ni la filosojia, ni la teologia,
ni i discorsi erano nelle anirne ; i necessario the Gesu Cristo se ne occupi ron noi, o not con Lui; the operiamo in Lui e Lui in not; the
parlianro com Lui e nel suo spirito , come Egli stesso era nel Padre
suo, predican la dottrina the Gli aaersa insegnato ; i la Sacra S'crittura the lo dire... » .
I)opo il' Signor Vincenzo mi ebbs dettc lc cose accennate,
con uno zelo ed una carita the non posso esprimere, venne tin
fratello della Compagnia , it quale gli parlo di tin affare temporale concern4nte la casa di San Lazzaro ; a quando detto fratello
usci , press o casione di darmi gli avvertimenti scguenti:
u I'edete, signore, come dalle cose di Dio di cui parlavanro ora,
debba passare agli ajfari temporali ; da questo dorele capire come spetti
al superiore p^ovvedere non solo alle cose spiriluali, ma eslendere anche
le sue cure alleirose lenrporali ; poichi, siccome le persone the deve guidare
sono composte di anima e di corpo, deve prorvedere at' bisogni dell'uno e
dell'altra , ad nritazione di Din, it quale , pur essendo occupato da tutla
1'eternila a gen rare it Figlio, e it Padre e it Figlio a produrre lo Spirito
Santo, oltre.
co, queste divine operazioni ad infra , creo it mondo ad
extra, e si occ*pa continuamente di conservarlo con tutto quello the contiene, e producA , lulti gli anni, nuovi grant sulla terra , nuovi frutti sugli
alberi, ecc...
E finisco qui! i abbaslanza per oggi. Ripeto di nuoro the quello
the andale a re i un'opera molto grande, grande opus. Prego Nostro
Signore di ben dirvi in tutto quello she _ farete e, per parts rostra, pregatelo insieme for me di perdonarnri tulle It colpe the ho conmesso eell'uffrcio in cui sono ».
(I)al voluncc : S. VINCEN'/.O DE' PAOLI, Conf'erenze ai Preti della
missione, r{. 153, passin ^ 1.
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Paris, 12 janvier 1981
Chers Confreres.
Avant tout. je vous remercier M. le Visitcur d'avoir eu la
gcntilesse l'amabilite de m'inviter it ce Conseil et a concelrbrcr
cctte Messe. Scion nos Constitutions, un Supericur General peut
rencontrer un Visitcur et son Conseil n'importe quand. Voila
pour la loi. Mais quand un Visitcur et son Conseil pricnt un
Supericur General de se joindre a eux Tors dune session de travail
ct pour une Messc, ils Iui rendent honneur. Jlerci it vous tons,
do I'honncur que vows inc ftites.
J'ai seulement deux pensres is partager aver vous. Voici.
La premiere: L'Evangile do ce jour contient une phrase trey
fcmili're a tons ceux qui ont I'honneur d'appartenir it la Petite
( ompagnie: a Jesus vint en Galilee, proclannant l'Evangile de Dieu:
I.es tennp.+ sont accomplis el le Roraume de Dieu est la: repenle.-c'ou.c
et croyez en 1'Evangile >> (M arc 1 :14-15). Quand nous etions au
Srtninaire interne, on nous faisait apprendre par cocur tin sermon prcche par Saint Vincent. Vous et tnoi, onus nous souvenons de ses paroles d'ouverture, cellos meme de ,Jesus clans
I'Evangile d'aujourd'hui: a Les temps soul accomplis, le Rovaume de
Dieu est la. Repentez-vous et croyez en l'Evangile >>.
Saint Vincent await ]'habitude de dire que lorsque lui et
scs premiers compagnons avaient commence is precher, ils nc
donnaicnt qu'un scul sermon qu'ils a lournaient el retournaient de
cent fafons diverses. > Ce sermon de mission, dont pane Saint
Vincent, etait on appel is la conversion, is la Iumiere de la
mission du Christ, venu pour pt-Mier la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Notre tache premiere reste cellc d'annonccr < l'Evangile
de Dieu >> aux pauvres.
En join Bernier, a I'Assemblre Generale, clans son rapport
sur l'C-tat de la Congregation, Le Pere Richardson nous a dit:
L'inlc•rrogation sus noire idenlNe, e^rcure qu'clle ail pu parfois parailre
theorique, n'elait pas toile en foil. Elle provenait aussi de la dispersion
progressive, parfois Iris rapide, des oeuvres qui servaient de velnirule a
noire identite. Dans les Provinces ou nos oeuvres traditionnelles, telles
que les missions populaires et les seminaires, itaient mises en discussion,
la crise d'identile a ete .jorlement ressentie. La crise y a non seulement
tree un certain malaise chez les Confreres qui Irouvaient dans ces oeuvres
leur autorealisation el lour identification avec Saint [' intent , mais de plus
elle a barre indireclement 1'accis' de nouveaux candidats a la CM. 11 est
symplomatique que la diminution des vocations esi beaucoup plus sensible
dans ces provinces qui W ont pu continuer les oeuvres lradiliounelles >.
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I'avenir del apostolats de votrc Province; clle n'est gti'un principe, un ideal, quc c'est a vous, en tart (jue Conseil, it traduire
en applications concretes, aver vos Confri•res, pour quc la Province puisse percher la conversion du cocur, puisse annoncer
u 1'Euangi1e de Dieu >>, surtout aux pauvres.
En de xieme lieu jc vouch•ais partager avec vous tine priere.
Pendant vi gt ans le Frcre Marcel Prevost m'a ecrit deux on
teals £ois p an. II ajoutait toiljours des images aver des prieres.
I)cpuis qud jc I'ai rencontrc a Rome, it y a de cela 27 ans,
j'ai toujours admire Frcre Prevost. C'est daps cette maison que
je I'ai renc-.ontrC pour la dernicrc fois, en avril 1978. II ctait
tout voute, mais souriant ct stir le point de porter aide a tine
pauvre pcrsonne. L'unc des prieres q u'il m'a cnvoyees a etc
composee p r Ic C ardinal Verdier. Je I'aime bcaucoup et j 'essaye
de la dire us les matins. J c la dis maintenant pour vous, chers
Contreras, 0n taut quc Conseil de la Province de Paris:

tap

O Esprit-Saint. Amour du Pre el du Fils.
irupire_- r ni loujours
cc que je dais penser.
re que je dais dire.
comment e dais le dire.
ce que je doi.c hire,
re que je dais ecrire,
comment e dais agir.
ce que je dois Jaire pour procurer roue gloire.
le bien d ,s dmes.

et ma pr ire .sanctification.
O Jesus,iloutr ma confiance est en rous.

Nous dC'lc hrons retie Nlc.sc tout pres du corps de Saint
Vincent. P isle notrc Bienhcureux Pi-re vous porter tout pros
(Ic son cart r ct de Dien!

AMOUR DE DIEU DANS LA SOUFFRANCI
Da.r, 23 aiAI 1981
Mes chers :onfr^res
Je vous remercie d'avoir accepte de participer it cette concelebration. (:'est tine joie pour mot d'etre an milieu do vous.
do vous renrontrer daps voter Residence oii Sc forme ct se vit
one communautc de la Mission. Le but votilu par St. Vincent
pour 1a comtnun.utte c'est (I'atutonccr 1'Evangile do la tcndresse.
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dire a chacun que vous ctcs et restez pleinement membres de la
Mission. Ici, it votre place, avec votre mode de vie, vous continuez a ctre Missionnaires. Que le Seigneur Jesus, Ic Missionnairc du Pcre, vous aide a croire a votre Mission d'aujourd'hui!
Pcrmettez-moi, chers Confreres, de vous suggerer deux
idecs (Iue j' ai tirees de St. Vincent, en relisant ces fours derniers
1'exhortation a un Fri-re mourant, en 1645 (Coste, XI, n. 102)...
mais cc Frere auquel Saint Vincent s'adresse n'ctait pas tellement mourant, me semhle-t-il, ('exhortation est tellement longue!
Une premiere We. c'est que la souffrance est le lieu on
eclate 1'Amour de Dieu . Cc qui est folic pour les sages du monde
ct scandale pour certains croyants, la Croix du Christ, devicnt
signe de l'amour paternel, signe de I'amour tendre de Dieu
pour tons Ies homrncs. Et de la nait la certitude inebranlable
dont pane St. Vincent: o j'espere de mire bonte et liberalite inf^ nie
que ions me renrettre celte grande delle, comme a ce paurre debiteur de
l'Eran,'ile... parse que noire misiricorde et bonli est infinimenl plus grande
que mes indignites et malices ».
Une seconde We de Saint Vincent c'est que v l'amour
est inventif jusqu ' A l'infini >>. N'est-il pas mervcilleux ct tellement consolant de savoir qu'a chaque moment de notre vie, le
Seigneur invente de nouveaux chemins par lesquels it cxprirnc
son amour pour noes... et mime le chemin de la souffrance!
!'amour est inrentif jusqu'a l'irJini o. Et St. Vincent nous exhorte
a dccouvrir cette formidable invention du Christ qui, apres
<< s'ctre attache an poteau infdme de la Croix >>, roulut noun donner
l'Eucharistie, non settlement comme signe de sa presence macs ec it a jail
que ce venerable sacrement vous serrrit de riande et de breurage n. a Cro)ez,
nous dit St. I'incent, que le plus grand present que vous saurie.` tut
o, fjrir c'est celui de noire coeur. it tie vous demande rien autre chose u.
Freres, permettez-moi de rendre graces a Dieu pour tous
ceux qui ont construit Ies mars de la Residence et pour ceux
qui Iui donnent tine Arne. je voudrais dire aussi mon trey grand
merci aux Soeurs qui sont it votre service avec competence,
attention et Bans la foi. Merci aussi a chacun de vous, Freres,
qui avez accepte ma parole alors que je ne suis pas encore tin
a ancien »... du moins je le crois, ni handicape par la maladie.
C'est toujoturs facile a tin bien-portant de parler de la soufl'rance,
ccst pourquoi je n'ai voulu vous dire qu'une parole fraternelle et
vous inviter it I'Espcrance en vivant dans 1'esprit de Saint Vincent, en Missionnairc!
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EN CETTE ANNEE QUATRICENTENAIRE DE
LA NAISSANCE DE ST. VINCENT
LA << I3erceau », c'est << noire » berceau
Homelic du P . McC: ullen, Sup . Gcn., a la messe concclchrce.
Le Bercmur. le 22 arrit /911 1

Ales chers (.'orrfreres,
1'ne fois, y"ai entendu raronter t'histoire d'un homme qui a fail le
tour du monde Flour goitter la joie de decouarir son propre foyer!
Ce matin, npres rote existence de qualre cents mns, sous voici rassembles dans la join' de dicouvrir, non settlement to nnaison natale de Saint
I'incent de ]'at #, nnais pourrait-on dire, noire nraison a nous et a taus
ceux qui se con.4dirent comnre nrembres de la grande famille vincentienne.
(:e lieu esY r raiment la nnai.crm dr retie Jinnille. Nous 1'appelons
tout .simplement a le Berceau >>. (;'est notre berreau. La grace con.struil sur la na1z re, el c'e.ct iri que Saint Vincent a ret'n so nature. C'rst
ici qu'il a commence a prendre cnnscie nce des auhcs el de leurs besoins.
(:'es! ici qu'i! commence a se rendre compie de 1'inegalite qui existe
entre riches et kaurres. C'est ici que son coeur, comme les premiers renrrtements du prrntemps dans to terre, a commence a ronpdtir arec ceux
qui eiaient main jirrlunes que lui. La grace conslruil sur to nature. A 'oublions jamais q te, malgre' la conversion posterieure, la nature mime de
I'incent de Par a eti compatissanie el tendre. Et c'est ici mime que
celte nature a rfe formic!

Remercions Dieu . ce matin, pour les merveillec qu'il a jaites pour
Saint Vincent d Paul. Remercions Dieu pour la nature de I'incent, fruit
de cc pays des L4ndes et aussi pour la grace qui a cnnsiruit sur cetic nature.
Le passgtae de 1'Euangile que nous tenons d'eniendre Cappelle pnr/ois
la plus belle hitloire qu'on ait jamais ecrite. .1u commencement, it y a
deux disciples. iristes et decourat;es, a noes anions esperi... >>. Ensuite. le
Christ ressuscile nrais non reconnu les rejoint. En les proroquant a parler
it tue ainsi leurl disespoir et leur decouragement, it seme la foi et 1'esperance darns leur ,coeur.
a Le (.hri.cl ne detail-il pas sou/frir...' >> L'histoire s'acheae dans la
charite de t'Eiuharislie a its le reconnurent it la fraction du pain >>.
L'E'ucharislie se prolonge en mission. Les disciples relournerent a Jerusalem et racontr) rent 1'histoire de re qui s'itait passe sur le chenrin et
comment its 1'atoient reconnu it la fraction du pain.
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acrorder ces trois grdces:

- D'abord, que nos coeurs se cident de tout decouragement a 1'e{yard
de la Congregation , pour que le Christ ressuscite puisse les remplir de
d' esperance .

foi et

Deuxiemement : que tous ?tons soyons capables de roir plus clairement Jesus -Christ dons les Ecri/u es, daps l'Eucharistie et dons les
Pout res.
- Troisiemement : que tons nous retrourirnts le sells de la A!ission,
c'esl-a-dire le zele, a tracers noire re-connaissance du Christ , de Celle
sorte que anus ayons le desir de repartir d'ici pour annoncer la Bonne
Nouvelle de l'Evangile, strrtout aux pauvres. comme les deux disciples
d'Ernmaiis , comme T'incent de Paul A Pony, v nos coeurs n'etaient-ils
pas brt"rlants... ? ».
u Aimons Dieu.
mes frcres. aimuns Dieu,
mais que cc soit
aux depens do nos bras.
que cc soit
a la sucur de nos visages.
Voici le jour clue le Seigneur a fait.
Ftc•jnuissuns -nnus, soynns hrurcux! n

ACTUALITE DE St . VINCENT

Les idees dominantes cn Occident depuis Ic sii.•cle des Lumicres ont engendre une devalorisation des valeurs de charite
au benefice des valcurs de justice . Mais la crise o generale de
culture et de civilisation que Ic monde entier ressent depuis la
secondc guerre mondiale, et notamment depuis les annecs soixante. conduit , sans deconsiderer ni minimiser les valcurs de
justice, it en reconnaitre les limites et it reconsiderer les valeurs
de charitc
La celcbre devise de la revolution frangaise << Liberte,
egalite, fraternite » , directement inspiree de Rousseau et des
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1'esprit, au valeurs du couur, et notamment par le mot frnternite.
Cependant it est clair aujourd'hui que le nouvel ideal politique
prit rapidcment en France et Bans Ic monde, une voic plus
legislative clue moralisantc, certainemcnt pares qu'il est moms
malaise dei voter des lois que d'elever les mocurs, pratiquer et
promouvoii la vertu.
Ainsi, t la suite de la France, le monde entice, et plus encore
sans doute le monde socialists que le monde liberal, a recherche
le. progres humain et Ic progres social dons la Ioi qui definit ct
sanctionne les droits do l'homme et du citoven. Ccla est ct ce
tilt une voic fecondc et qui a donne do grands resultats. La
reconnaissance legale des droits et tic la dignitc des pauvres,
la limitation de la force des riches, la justice, l'ordre republicain,
assures par la Puissance publique, par le pouvoir legislatif et
judiciaire dun Etat rcndu legitimc par Ic vote populairc, sons
des acquisitions que I'humanitc n'avait pratiquement jamais
connues an cours des longs millcnaires de son histoire, et qu'au
demeurant. pen de nations connaissent encore recllement aujourd'hui. Cependant en Occident et notamment en France, Pon
constatc salts contests que les effets conjoints des dccouvertes
scientifiques, sin progres des techniques de production et de
la legalite republicaine, ont en moms do deux siecles, et surtout
depuis trente ans, clove considerablement Ic niveau de vie, Ic
genre tie vi^p et la durec de vie do tons les hommes, ct en particulier des plus pauvres, des faibles, des maichanceux. des infirines et des ti inadaptes » : la rnisere a etc pratiquement annulec,
la pauvrete, de beaucop reduite.
C'est ainsi que la justice a pare pouvoir et devoir rendre
inutile, voire pernicicuse. In chariti. Inutile: de par les Allocations fantili^tlcs, Ics indemnites d'accidents du Travail ct des
maladies. les Assurances sociales, les Allocations de chumage, Ic
salaire minimum garanti, les rctraites, Ic minimum vicillessc,
l'aide an log+ement, la gratuite de I'ecole, ('assistance de rentree
scolaire, Ics bourses d'ctudcs, les stages do fiumation, etc., etc.
Peruicieuse: parce que la charite rendant rnoins aigi es les soulfrances de lall pauvrete, risque d'endormir la conscience de I'inegalitc, et do ralentir ainsi le necessaire progres de la justice
legale.
En fait, noun avons vu lcs attitudes sic charite regresser.
a mesure que progrcssaient et se generalisaicnt les procedures de
justice. Partottt I'on a vu et voit la Sccuritc socials Sc substihier

(I , ct a leavers tux. tie Evangile , commie I'a fait remarqucr le pape
Jcan- Paul Il. 1
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par les cliniques, maisons ct h6pitaux d'Etat, Ia volonte publique
fournir all centuple cc que donnait auparavant la « bonne
volonte » privee.
A la limite, on pensait voir la charite disparait•e en meme
temps que la pauvrete et l'injusticc. A la limits, on pensait voir
la vraic justice socials rendre la charite inutile et desuctc. A
la limite, on voyait la vertu theologalc convaincue d'hypocrisie
conservatrice, cont•aire aux droils des desherites et attentatoire
a la dignite des pauvres, element (IC ]'Opium (Ill petiplc...
Or cette image des faits apparait depuis tine dizainc d'annees,
exagerement sommaire. Ells se revels a l'usage, a ('experience et
it la reflexion finalcmcnt inexacte ct fallacicuse. Car elle meconnait deux realites majcures: que la justice presente de nombrcuses
lacunes, et que, meme dans lcs domaines qu'clle regit, la justice
est grandement insuflisante.
L'expericnce quotidienne ne cesse de reviler les lacunes de
la justice. Partout se recontrent des cas qui se trouvent o particuliers )>, non prevus, et done exclus de la justice reglementaire.
La solution des problernes sociaux par droits et devoirs suppose
des ctres en etat dc connaitre et d'exercer ces droits et ces dcvoirs:
avant tout pour avoir des droits, it taut titre dans tine situation
legale, definic. Or un grand nombre de faibles et de pauvres
sont en situation Iegalement irregulierc, immigres entres clandeslinernent en France, sans permis de sejour ou dont le permis
est perime,... residents non aflilies a tine caisse de securite sociale,
orpbelins, femmes on enfants abandonnes, faibles incapables de
s'orienter dans le dedale des procedures et formalites administ•atives, etc... Et tres frequemmeut, soot constatecs des lacunes
absolues dans Ia reglementation, qui laisse alors sans droits des
hommes demunis, par exemple trop jeunes pour toucher unc
ret•aite ou le minimum vieillesse, trop vicux ou depuis longtemps
sans cmploi pour trouver du travail on toucher l'allocation do
chilmage.
La legislation s'attache evidemment sans cesse a comblcr
ces lacunes eta prendre en charge mime ceux qui ne connaissent
pas lours droits, et meme ceux qui sort en situation irregulierc.
Mais I'expericnce montre qu'il s'agit la d'une oeuvre de Penelope sans cesse a refaire parce que les circonstances changent.
miss it jotu• indefinic. toujours en retard sur les besoins.
Mais cc qui est plus grave, cc sont les insuffisances de la
justice dans les domaines mmmes, et dans bcaucoup des cas mcmes on elle s'exercc. Ces insullisances tiennent aux caracteres
mcmes de cette nouvelle justice: la justice sociale est en efict,

- 27 par definition, tine solution legate et rationnelle, qui suppose
des textes do lot, des decrets, des arretcs, des reglements, assujcttissant loos le cas personnels it des reglcs generales: cettc solution
implique des epcnses publiques. et done des recettes financicres,
d'immc uses t..cettes et d'immenscs depenses, des a transferts u,
comme on dit, imposes et controlcs par I'Etat. des services, des
millions d'hcures de travail, tine bureaucratic done, avec ses
crreurs, ses delais, scs lourdeurs. son caractcre anonyme, impersonnel , ad^ttinistratif...
Ws tors Iquc la loi intervient, l'acte d'amour devient tine
obligation re lcmentee: on passe de !'oeuvre volontairc, du don
de soi, du dcvoucntent. de Ia vocation, de la vertu... an travail
salarie, a l'administration, an metier parccllairc, presquc tcntjours
a la longue ticssenti comrne routinier. repetitif, fastidicux, alienant ... A la Iimite, la personae qui souffle tie rencontre plus la
fi•aternite compatissante, mail tin technirien pays pour accomplir
un travail fix( a I'avancc.
11 n'y it pas aujourd'hui de justice en dehors des testes
legaux. toujotu•s imparfaits quoiquc toujours plus precis et plus
complexes. A ^a litnitc, de mi•mc due l'on est venti a dire gtt'il
n'y a pas de Iiberte pour Ies « ennemis > de la liberte, dc tnemc
l'on pourrait dire qu'il n'y a plus de justice pour ceux que Ic
systems politique et economique tie reconnait plus comme ayant
droit a tine pfestation reglementec.
Or le legj,slatetir meme ne maitrise plus sa legislation. Le
droll, alloue ot1 refuse par le rcglemcnt, est assujetti aux crreurs,
aux lacunes, aux contradictions ('informations et de nationalites
cnchcvetrees, khangcantcs, instablcs...
La justicd d'aujourd'hui soulfre de sa rationalite mane:
oeuvre de puissance publique. cue tend it l'ordre public, :t 1'egalite, et bier sit,I• a la settle egalite quantitative, parce que, etant
reglementaire, elle tie pent considerer I'indefinic variete des
besoins et des conditions... Rationnclle, it Iui mangtie le cocur;
collective, it hti manque la personnalite: codiliee. it Iui mangttc
la spontaneite,, 1'enthousiasmc; materialiste, it Iui manque la
spiritualitc...
Non. Woos n'approchons pas du j our nit la justice sera assez
juste pour rendre la charite sans objet.
Ainsi se mttnifcste , non settlement I ' actualite, mats I'tirgence
du message , de I'exctnple , de !'experience de St. Vincent de Paul.
de ses filles ct tie scs fits.
Ce monde on se cotoient la richesse et la misers , oil le raflinement des ordinateurs coexiste avec les pulsions instinctuelles
les plus primitives:
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quc les hut diziemes des Etats du monde sont diriges daps le
bruit et lit furcur , par des dictatcurs de mentalites medievales;
oil l'on revendiquc ici fine libertc d'anarchic, tandis que
l'on stibit la des regimes do police ct de terrcur...;
cette humanite quc ne sait plus ni pourquoi die vit, ni
pourquoi elle soulire , et qui or sort de lire des famines que pour
entrer Bans Pi-re de l'insigniliance et du descspoir ... cette humanite a, plus encore due ccllc du X\Ileme siccle, besoin de
St. Vincent.
Un grand penseur amcricain, john U. NEF, a rccemment
rendu 1'hommage que Ic monde occidental d'aujourd'hui doit a
St. Vincent de Paul. En paraphrasant cet hommagc je lui rcndrai
Iv n6tre.
Lc monde d 'aujourd 'hui ou I' homme salt dcsintcgrer I'atome.
lire et modifier le code genCtique, poser des fusers sur la lone...
est aussi demuni spiritucllcment et moralement que la France
do Francois do Sales, d'Alain de Solminihac et de Vincent do
Paul. La religion chretienne mi•mc y est aussi troublee qu'au
temps ou Luther disait la messc en repudiant les rites, posant sit
Bible stir tin rocher. Le desarroi, I'angoisse, la frcnesie, la violence
sont lcs sujets permanents de nos preoccupations quotidiennes.
Mais it cst vrai qu'avant Vincent de Paul et Francois de
Sales, aucun pays au monde n'avait etabli d'entraves ginerales rr
la violence, iii dais les relations domestiques, ni dais lcs relations
publiques. Malgre lc Christ, malgre 1'Evangilc, malgre Francois
d'Assise, Ic monde await connu les Croisades, ]'Inquisition, les
Gucrres de Religion. Les nations n'etaient jamais sorties de la
sauvageric fruste, de la primaut6 do la force, de la volontc d'imposer I'oheissance, la soumission, I'opinion, la ioi et Ic salut
mcme, par la contrainte, la violence, voire la torture... L'Occident mime est retombc aujourd'hui en cet etat millenaire; Ilitlcr
et Staline out mc ^ne passe Ics oeuvres des Barbares des debuts de
I'histoire curopccnnc.
Vincent de Paul a non sculemeut prcchc, mais institue,
repandu, pratique ^ nent instaurc en France, clans bon nombre de
region, tin nouveau i;pe de rapports entre les homn^es. Aux notions
traditionnelles du pouvoir, de la force et de la violence, it en it
substitue do tout autres: la IicnvciIlance. l'attention, lc respect,
la compassion, la tcndresse, la douceur, I'amenite. lit mesure,
la discretion... I'llun ^ ilite, la (:harite.
Par St. Vincent, ces notions et ces mots sort passes daps la
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piiie. Mai 's lei XIXi&me siccle a peu a Pell oublie ce necessaire
equilibrc, ceite necessaire alliance entre la justice rationnelle
et la charite.
M. Vincent a bicn compris que la justice tie pouvait a elle
settle resoudr les problemes sociaux, supprimer la misere, I'infirmite, la scuflrarice, ]'ignorance. II a bicn compris que la
realite est plus dabs l'invisible que clans le visible, et done
beaucoup m4ins clans ('application d'un reglement que dans
l'inrcfIion per anent(, genereusc et creatricc de la compassion...
« II fact nn ocur, tine ame, uric fidelite saris condition et sans
rupture » (I ).
Avec les (Imots et les concepts d'aujourd'hui, pour exprimer
les objectify }nemes clue St. Vincent noes a, me semble-t-il,
assignes, clue la (barite dolt combler les lacunes que la justice
legate laissc qt laissera toujours subsister. Plus encore elle doit
tendre a rcclasser scs errcurs. Albert Camas a, des 1945, pane
avec courage des crimes de to raison. Au nom de la raison, en
effet, ces cringes deviennent Irgaux, ils dcvicutient le droit, ils
deviennent a la justice >>. Si la cltari.te est inorte, personne tic
vicnt Bonner a Rome hospitalite au cardinal de Retz; personne
tic vicnt temoigner (levant Ic tribunal du Roi en faveur de SaintCyran ;... personne tic vient secourir les condamnes d'Auschwitz.
les deportes dies Goulags...
Avant unI cerveau dc 12 milliards de neurones, I'homme
doit faire mteux quc ]'instinct. .\Iais it nest pas facile, meme
avec tine telle. intelligence >>. rncme avec tine telle « raison >>.
de faire mieux que ]'instinct. 11 y fact beaucoup de prudence,
beaucoup d'hurnilite. 11 y faut aussi tine association du coeur
et de la raison, de la sertsibilite ct de ]'intelligence. 11 y fact tine
perception dirccte de la personnalite des autres, et notamment
une co-souffrahce directe, tine com-passion intime des souffrances
d'autrui (2).
Ce qui tote parait le plus important clans le motivement
actuel do revision des Wes du XIXemc siccle, jusqu'ici dominantes, c'est que Ics sciences experimentales reconnaissctit anjourd'hui Icurs limitcs, et notamment celles de la rationalize. Le

I I Andre 4)Onrv, a St. Vincent de Paul et la (:hat'ite» - Alaitres spirituels - Ed. Semi, p. 35.
f2) Prudence . hutnilite, compassion (constanunent associecs a (:haritei
sent des (nuts gjLti , on Ic sait. revenaicnt inces samment sous la plume de
St. Vincent. I
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it plus forte raison ne suffit-il pas a expliquer tout le reel qui a
existe, existe ct existera, et dont it est avere quc seule title infirne
partie it pit, petit et pourra titre l 'objet de ('investigation, de la
decouverte scientifiques.
Et ainsi ('information scientifiquc, ('information rationnellc,
et it plus forte raison la reglementation legalc sont et seront
toujours insuflisantes a fixer correctement les decisions que I'homme dolt sans cesse prendre poor pcnser, agir, vivre, daps cc
monde complexe, changcant et souvent brutal. La science experimentale reconnait ainsi it lit morale, a la vertu, it lit charite,
leer statut objcctif. Pont- faire tin pet moins tnal quc ne fait
spoil tanement ('instinct, it tie faut pas sculernent l'intelligence,
la raison , l'infbrmation scientitique: it y fact aussi I'humilite.
it y faut aussi la charite.
La science experimentale reconnait l'ob_jectivite, la permanence et la persistance du mal daps le reel sensibile et daps le
reel humain. Elle tie pretend plus I'annuller, Ic supprimer. ;Ile
tie tend plus qu'a Ic limiter, le. restreindre, I'amcnder. Et pour
cela comme pour toute decision humaine, comme pour tonic
action humaine, ]'amour et lit charite doivent titre associes it la
connaissance scientificlue.
Ainsi, I'eflicacite mime exige ]'amour et la charite. Avec la
charite. la force qui est l'eflicacite, n'est pas supprimee, mais le
fort devient digne de sa force. La justice legale, en elle-memo
toujours imparftite, toujours limitee, necessaire, mais non still
fisantc, souvent bancale. souvent paralysante. parfois odicuse. est
transfigurec par lit charite.
Mais la vole de St. Vincent tie se borne pas it cette reconciliation de la vie spirituelle, de la morale et de la science:
c'est ('ensemble de la civilisation qui se trouve regenere par la
memo.
John N I'.I' insiste it bon droit daps son etude de la ContreRefitrme, sur I'union de la vie spirituelle, de Ic science. de la
morale et de !'art, due Vincent de Paul et FranS.ois de Sales
prornurent dans la premiere partie du XVIlcme siccle et qui
persista jusqu'au milieu du XVIIIcme: Ces quatre domaines de
I'activite humaine fluent reuni.s dune facon ori,t;inale par le contenu
nouveau donne a la peinture et a la litterature , par !'importance nouvelle
athribuee a In perfection de la forme, a l'eletarce, a l'ordre, a la mesure
et a la clarte dans tour: les arts, depuis !' architecture jusqu' a la sculpture,
de mime qu'a la musique , la prose et la poisie (1).

(I) John t'. NEl'. Les fondeuocnts culturels de Ilk civilisation industriclle.
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presager que le debut du XXIeme siecle verra un renouveau
de cette alliance . DEUS CHARITAS EST (1).

,I ri an FOURASTIE
Niemhr, cle 1'I11s ti(u(

d o Prance

(I) Lcggende du Seigneur de la Charite. Peinture attribucc it Ste Louise
de Alarillac conserves a la 1S4aison-A'lcre des lilies de la Charite.

CUARTO CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE VICENTE DE PAUL

Por el P. JORGE, C:HACON

S.J.

Vicente de NO es Info de los grande.s santos de la Igle.sia que consagro su vida a la pacipea reivindicacion de los oprunidos y de los
marginados por la irjusticia y por el dolor. Podia servir de ejemplo a
los modernos apostoles de la cuestion social, flues en it se conjugan _y armonizan las cualidades requeridas por Juan Pablo 11 en Puebla Para tan
egregio apostolado: "serenidad, paciencia y nlansedumbre de padre;
audacia de profeta y prudencia evangilica de pastor'", y silo "en todos
los niveles j sectores", sin excluir a ricos ni a pobres.
Nacw hate quatro siglos en Pon),, pequena aldea at sur de Francia
hijo de un labriego. Su niiiez la paso de pastor de ovejas. i No habla
de olvidarlo!, y, ya en to corte, dialogando con reyes y marqueses, se
ufanaba de recordarlo, cuando el halo de la fama orlaba .su frente: "No
soy mas que un pobre paisano", solia repetir. Y esta sencillez y dulzura
le abrio las puertas Para "su audacia de pro eta y prudencia evangilica
de pastor".
Su audacia no file "revolucionaria" ni "violenta", seglin el alcance
que hoy se IIa a esta.s palabras. Su audacia era la del niilo. El niito
se mete donde se le ocurre, pide to que quiere. Dice to que piensa, de
buenas a primeras habla to mismo a los reyes que a los condenados a
galeras. As! fire la intrepidez de Vicente de Paril, lanzado a las ma.rimas
proezas sin tncogimiento ni alarde.
Su carrera sacerdotal es anecdotica y unica. Antes de terciar con
pui fiurados _y aristocratas en Roma, antes de recibir embajadas ante los
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dehesas de Pouv y los calabozos de Argel, entre renegados y alquiniistas,
sacdndole Punta at dolor con su sonrisa y resignation cautivadoras. El
sacerdote_y el aposlol se per/ilaron en estos gimnasios de opresion e injusticia
Para su aventura redentora entre dolientes y rriarginados.
Y empezr" con los ricos, porque tambien los ricos son pueblo de Dios
v es mds dif :cil inclinarlos a la justicia social que, a la promotion, a
los desvalidos. Desde la casa del Almirante Gondi, una de las ends
aritocrdticas de Paris, inicia su cruzada . Primero las Damas de la Caridad organizadas en cofradias Para aliviar el calvario de los galeoles;
luego, la : I sou iacion de los Caballeros de la Caridad - el grano de mostaza
de las f ieturas Con/irrencias de San 1'icenle de NO - ; y por fin, en 1633
la fundacirinn de las Hermanas de la Caridad con la colaboracion de Santa
Luisa de .llariliac.
Y coma puntal de esla formidable promociim social, la fundacion de
los Sacerdotes de la .11isi6n Para la inslrutcian religiosa de los campesinos
y Para la formation del clero en seminarios en urn ambience de fralernidad
disciplinada y de piedad, ni superficial ni farisaica.
Se ha die ho que !icente de Paul luvo Para cada necesidad un remedio, un organi .smo y una asaciaciein - to que ahora se llama " tecnica",
"planeamiento" Pero to que no se dice es que esa tecnica se adelanto
en cuatro siglos a las que hey la quieren expender como mercancia nueva.
Las Hijas de la Caridad no eran monjas. Su heibito era el de las campesinas de la ipoca. No necesitaban monasterios , porque su monasterio,
segue el Fundador, serian los haspilales y sus celdas un cuarto de alquiler y
por clausura , la obediencia , eso si " la obediencia ", porque en ella se refleja
el misterio de Cristo , obediente hasta la muerte y muerte de Cruz.
Los sacerdotes de la Alision serdn tambiin eso: "simples sacerdoles",
foijadores - y to son y ha n sido como pocos - de otros sacerdoles, seculares,
no aseglarados, .sino acorazados de ortodoxia y espejos de pureza y celo
en sus parroquias.
Y Para no quedarse ainis i quien to pen.sara ! Vicente de Paul fue
iniciador del periodismo, del autintico, a sea del periodismo en ber/icio
del pueblo. Publicaba las cartas de sus misioneros que la sociedad las
devoraba con avidez . " Hubo necesidad, dice Vicente de Paul , de dar de
nuevo a la prensa las primeras hojas Para salisfacer los deseos de al^gwnos
muv interesados en seguir el desarrollo de esta obra, una de las mds
considerables de nuestros dias".
i Cautivos, ,i,'aleotes, en/ermos, ancianos. huirf anos, mariinados v no
nnarginnados y, en lorno a ellos Coda la sociedad: ricos y pobres, aristeicralas y plebeyos, subyugados por la lernura y bondad de esle hombre
extraordinario, todos comprometidos en una de las cruzadas de Accion
Social difficilmente superada en la hisloria de la humanidad !
"' Qui bueno debe ser Dios, exclamaba Bossuet , cuando ha !echo
lan bueno a Vicente de Paril" !

- 33 En el Guano Centenario de su nacimlento , cuando ldnto nos preocupa
y enreda la cuestion social , vale la Pena - creyetles o no que volvamos a
este santo Para que nos ayude a trabajar en la prensa, en la cktedra, en
los hospitales y seminarios , en las parroquias y en las alias esferas del
Gobierno , en pro de la reivindicacion de los oprimidos , metiendonos con
los ricos Para desertgarrarlos de la avaricia y con los pobres Para promoverlos material y sobrenaturalmente.
(n El Universo >>. de Guayaquil,
24 de abril de 1981)

St. ELIZABETH ANN SETON:
Spiritual Daughter of St. Vicent de Paul
Talk ,given by Rev. Joseph I. Dirvln , C.M., Vice President
for University Relations and Secretary of the University. St.
John's University, New Fork, at the Presentation Dinner on
the occasion of the conferral of the .St. Elizabeth Ann Selon
Medal by St. John's University on Mrs. Edith Al. Doran,
University Center, St. John's University, New York. March
26, 1981.

Vincent de Paul and Elizabeth Ann Scion might have been
cut from the same cloth. In a sense they were, for the Church
and religious family to which both belonged had changed little
from the time of his death in 1660 and her conversion 145 years
later.
On the human side French culture had much to do with
the formation of each. Vincent, horn 400 years ago in Pouy
of poor, peasant stock, was of course totally a son of France.
Elizabeth, daughter of the new Land's middle class, not only
had French Huguenot blood in her but it showed itself in her
looks and personality; and her Catholic religious formation, first
at the hands of emigre Sulpician Fathers and later under the
mold of St. Vincent's rule, was largely French.
Vincent and Elizabeth were remarkably alike in character.
They shared common qualities of charm, vivacity, energy, wit,
common sense, take-charge and organization.
It is, however, their spiritual likeness I am concerned with
tonight. And this was not, as these others were, accidental. It
was father consciously training, daughter consciously learning.
Elizabeth Seton was destined by God from all eternity to
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daughter in the United States. Quite simply God had chosen
her to be the first American Sister of Charity.
When, to determine her vocation , she revealed the inchoate
washes and inclinations of her heart and soul to her Sulpician
director, they said to him: Daughter of Charity of St. Vincent
de Paul. When he explained to her what that meant, she heartily
concurred . In describing the vocation of a Daughter of Charity,
he had described her own.
From that time on she set about actually becoming what
before she had only yearned for. She read lives of St. Vincent
and St. Louise de Marillac , co-foundress with him of the Company , and translated them for the first Sisters, that she and
they might have flesh-and-blood and soul to imitate. She procured a copy of the Daughters ' Rule, written by Louise and
approved by Vincent, that she and her Sisters might have the
authentic blueprint of formation and action.
In tracing the mirror - image of' St. Vincent in St. Elizabeth
Ann, however , I would like to refer , as a sort of measure, to
Vincent ' s Rule for his priests , rather than his rule for his Daug_ hters, not only because I am, naturally , more familiar with it,
but especially because this Rule, written by himself, is the immediate record of his own spirituality.
Vincent's basic and all-embracing commitment was the
imitation of Jesus Christ . Ile drew his Rule, in his own words,
from the spirit of Jesus Christ and the actions of His life. >> (1)
His own followers, he insisted , << should be filled with the same
sentiments and affections , even with the selfsame spirit as He
(Christ ), and should tread in His footsteps. » (2) The path
was to be found by seeking the Will of God and following it
obediently.
See how well Elizabeth Seton grasped these Vincentian
fundamentals.
What was the first rule of our dear Savior's life' a she
asked her Sisters. a You know it was to do His Father's Will.
Well, then , the first end I propose in our daily work is to do
the Will of God ; secondly, to do in the manner Ile wills it;
and, thirdly , to do it because it is His Will.
I know what His \ Vill is by those who direct me; whatever
they bid me to do, if it is ever so small in itself, is the Will
of God for me. Then to do it in the manner lie wills it-not
sewing an old thing as if it was new , or a new thing as if it

(1) Connton Rules of the Congregation of the M ission . Introduction.
(2) Ibid.
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was old, not fretting because the oven is too hot, or in a fuss
because it is itoo cold. You understood-not flying and driving
because you pare hurried, nor creeping like a snail because no
one pushes you. Our dear Savior was never in extremes.
The third object is to do this Will because God wills it,
that is, to be ready to quit at any moment, and to do anything
else we may be called to. » (3)
And in a characteristically blunt talk to her novices. Elizabeth exclaimed, << It moves my very soul to see you young ones
taken and sheltered by Our dear Lord, and yet you often look
ungrateful... can you expect to go to heaven for nothing? Did
not Our dear Savior track the whole way to it with His tears
and blood?- and yet you start at every little pain. >> (4)
Vincent de Paul especially strove to imitate Christ by the
practice of five particular virtues which he called a the faculties
of the soul >> of his Congregation: simplicity, humility, meekness,
mortification, and zeal for souls. These virtues were so important
to him that he expected << all the actions of each of (the) members (of the Congregation)... always (to) be animated by
them. >> (5).
Since Vincent himself specifies these five virtues as the
marks of his true sons, we may justly seek them as the marks
of his true daughter. And we find them par-excellence in Elizabeth Ann Seton, and with delightful individuality.
Despite her sophistication, Elizabeth Seton was simplicity
itself. Its opposite greatly annoyed her. She once complained
to her kindred soul, Father Brute, in evident exasperation with
her community's superior, the meticulous Father Dubois: « ... who
could ever be found to unwind the ball as he does, and stop to
pick out every knot? Too happy I to break the knot and
piece it again! And it does seem to blind eyes like mine so
far from the spirit of simplicity to he obliged to spell every
word and feel the pulse with Your Sisters >> -- and she finished
with an obedient sigh - « but I will try more and more. >> (6)
Humility, and meekness were hard virtues for a belle of
New York sottiety who once described herself << like a fiery horse
I had when A girl... a burning soul, wild..., > (7) but Elizabeth
strove doggedly to be humble and meek, and she conquered.
One of the most moving scenes of her life occurred in the presence of Archbishop Carroll and several priests on the eve of'

(3) Charles 1. white, Life of Mrs. Eliza A. ,Selon , p. 340.
(4) Ibid.. p. 344.
( 5) Common Rules , Chap. 11, 14.
(6) ASJPH. XII, 41. Scion to Brute.

(7) Ibid.. 66. Scion to Brute, August, 1818.
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the foundation of her community. Overwhelmed with the
responsibility now thrust upon her o she cried uncontrollably
for some minutes, then fell on her knees in abject humility and
confessed before them all the most shameful and regrettable
faults and sins she had committed since the time she was a little
girl. She finished by raising her hands to heaven and sobbing
out her unworthiness:
My gracious God! You know my unfitness for this task.
I, who, by my sins have so often crucified You, I blush with
shame and confusion. How can I teach others, who know so
little myself, and am so miserable and imperfect? o (8).
As for humility and its sister, meekness, together, the cost
of the struggle was painfully evident in a confidence to Brute:
o Conscience reproaches aloud-how little Charity and delicacy
of love I practice in that vile habit of speaking of the faults of
others, of the short, cold, repulsive conduct to my betters, as all
certainly are, and for much of my behavior to you, my visibile
savior. I would put it out ,especially some words of reproach
and disappointment the other day) I would put them and it
out with my blood! o (9) And she admitted candidly: « I am in
one continual watch to keep down my eyebrows and wear the
ready smile, if even it sometimes be "ghastly"!» (10).
In a sense Elizabeth Seton did not have to practice mortification, God saw to it. Her whole life was one long mortification:
the early loss of her mother and little sister, her neglected childhood, of being shunted from one relative to another, the indifference of her father, the horror of the Lazaretto in Livorno and
the death of her husband, the ostracism by family and friends,
the consequent poverty and anxiety for her children, community
trials, the deaths of her daughters Anna Maria and Rebecca,
the thoughtlessness and ingratitude of her sons, and her own
long debilitating illness - a litany of suffering and sorrow. Yet
with it all she was supremely happy; it showed in her warmth
and wit, in her serene but dancing eyes.
She let the secret slip out in a letter to young Father Hickey:
One thing I hope you are convinced of (I as a wretched
sinner know it well), that whenever we meet a little prop of
human comfort, there is always some subtraction of divine
comfort. For my part, I am so afraid to cause any such subtraction, that I feel a reserve and fear in every human consolation

(8) Joseph I. Dirvin, C.M., ,tbs. .k' ton. pp. 238-239; White. op. cit..
p. 252.

(9) ASJPH, X11, 40, Scion to Brute.
(10) /bid., 41, Scion to Brute.
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liberty of the children of God I hope in all. I only mean to say
we should be too happy when the Providence of God keeps us
wholly to Himself. » (11).
Elizabeth's zeal for souls was, of course, obvious in her
academy and free school at Emmitsbuug, her service of the
seminarians and priests at Mount St. Mary's, her evangelization
of the poor on the surrounding farms, her missions to the orphans
of Philadelphia and New York, and her dreams of every kind
of social woork. But the raging fire of zeal was most vivid in a
fantasy of conversion conjured up by Brute's longing for the
Canadian Indian missions. << 0 Gabriel », she wrote him, o if I
was light and life as you are, I would shout like a madman
alone to my God, and roar and groan and sigh and be silent
all together until I had baptized a thousand and snatched these
poor victims from hell. » (12)
Elizabeth Seton wrote these ecstatic words while recovering
from a dangerous relapse that had everyone ready for her death,
two years before the actual event. They were but one of many
signs that slid had reached the top of the holy mountain. She
was now full-blown in the image of Christ with which St. Vincent
had begun his Rule: o Sacred Scripture tells us, » he had written,
u that Our Lord Jesus Christ, sent into the world to save mankind, began to do and to teach. He fiilfilled the first when He
perfectly reduced to practice every kind of virtue; and the second, when lie preached the Gospel to the poor and gave His
Apostles and disciples the knowledge necessary for guiding the
people. >> (13)
Vincent de Paul had attained his perfection of' this divine
Model long before his death; and so now in 1818 had Elizabeth
Scion attained hers.
She was indeed her father's daughter.

I I) GU. 2.10, 7. Seton to Hickey, n.d.

(12) ASIPH. ?III. 66, Seton to Brute. Fall, 1818.
(13) Common Rules, Chap. I. 1.
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IV CENTENARIO DO NASCIMENTO
DE SAO VICENTE DE PAULO
Comemorafao e reflexao

Para nos que pertencemos a CongregaCao da Missao uma
comemoraSao como esta nos leva a uma reflexao muito seria.
Ter Sao Vicente comp fundador e algo muito importante, principalmente neste tempo onde nossa Igrcja cada vcz mais sc dirigc
Para um despojamento e para uma opsao fundamental pelos
pobres.
Sao Vicente em sua vida e marcado por urn crescimento de
fe muito forte o qual leva-o a tomar uma atitude de vida pelos
pobres da Franca.
A fe c qucstionada hoje de todos os modos, somente alguns
ainda dao urn lugar certo quc a Deus pertence.
A vida de Sao Vicente e marcada por esta fe questionante,
que o transfbrma aos poucos, quc o crnpurra a se preparar para
tomar uma atitude: << ver Cristo na pessoa do pobrc >>.
Sao Vicente e marcado por uma grande imitacao da pessoa
de Cristo. o Se Cristo nao e mais o sentido de tudo, nao e mais o
sentido de nada >>. As palavras de Jo 6,35-40 correspondem a
caminhada dc Vicente: << Quern vem a mim, nunca tera fomc,
e o quc cre cm mim nunca tern sede, quern cre em mim tern a
vida eterna >>.
Poi cm 1617 en Gannes depois em Chatillon-les-Dombes
clue Sao Vicente descobriu esta fe quc sera o centro da sua vida
de Caridade. Foi durante ester acontecimentos que encontrou
Deus nos pobres.
Sao Vicente o Homem de oracao. Sim, este Vicente que
dentro da Espiritualidade da epoca, teve a sua pessoal e original
espiritualidade. Soube unir a aSao e a oracao. Quanto ao encontro con Deus, ele era muito lionesto, e muito mais quanto
ao encontro corn o Cristo pobre, doente, orfao, e todos os rostos
desfigurados onde o Cristo se encontra escondido misteriosamentc.
E somentc dcscobre c concilia este encontro, quern ja fez uma
experiencia do Deus concreto, nao daqucle quc se encontra
longe.
A ora(;ao tal comp a cntcndc Sao Vicente, nao e pura contemplacao. Nao deve ser desencarnada, mas it ate a acao, passar
pela veriflcacao da a5ao (cf. << La pripre et l'esperance >>, pag. 137).
Os grandes sentimentos, as helas elevacoes parccem-Ihe sus-

-39peitos: Ha grande diferenga entre << doces conversas com Deus >>
e o u Trabalho, o sofi-imento, os infortunios cm pro] do scrviq.o
dos pobres » , e de urn a outro podemos ter a < caheSa vazia >>
e a a falta de coragem ». < A ilusao e facilima e agradavel : << nao
nos engancmos » All, 40). Da sua vida do oracao pcrccbcmos
as grander obras feitas pela providencia, agindo cm Sao Vicente
de Paulo. Ele mesmo chega a ciizer rnuitas vezes set, « instrumento nas mhos de Deus. mesmo muito pobre >>. A sua humildade
lcva a ter atitudcs radicals. Sao Vicente soube ser irmao, Pai,
i\-lae, Parente de Jesus Cristo, pois no evangelho cncontramos:
u I\Iinha hIae, AIeu Pai e meus irmaos sao todos aqueles que
ouvem a Palavra do Deus c o obscrvam >>. Lc 8,21.
Elc realmente soube fazer a Vontade de Deus, principalmente iniciando pclos pcqucnos atos indo ate os maiores, mostrando ser urn Homem de OraSao e de Acao.
Sao Vicente foi alguem que viveu as palavras de Cristo em
Nlateus 25,35-40. Estas obras do miscricordia foram vividas
radicalmente, onde a vida e o Evangelho se tornaram um rinico
ato que encontra Cristo no rosto dos pobres durante toda a vida.
Para nos membros delta provincia que nos encontramos
unidos an pcssoa do Sao Vicente, precisamos nos questioner,
sobre nossas atitudcs, nossa vida, oracao, fe c ate mesmo o
sentido nosso neste mundo.
A opcao que nos fala Puebla dcvc ser assumida principalmente por nios que somos filhos dc Sao Vicente.
Nesta cbmemoracao do quarto centenario do nascimento
do Sao Vicente, nosso fundador e importante descobrir Jesus
Cristo na pcssoa do pobre. Pois Cristo a lee era Bono e Senhor
de todo o mundo, fez os bens que nele existem; quis, entretanto,
por amor a nos, privar-se do tudo; conquanto fosse Senhor do
mundo inteiro, fez-se o mais pobre de todos os homens; teve
ate menos que os menores animals. 0 Filho do Homem nao
teve onde reclinar a cabeSa. Al 224).
(<<IPROSUI, )>, n. 97. pp. 13-111
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MISSIONES

I CON EGNO NAZIO HALE SULLE MISSIONI
AL POPOLO

(Roma, 2-7 febbraio 1981)

Da secol si predicano le Missioni at popolo, molti Santi
Fondatori le hanno raccomandatc come fine principale dellc
loro C omunita, migliaia di Missionari hanno speso le loro furze
in questo ministero, ma finora (cccetto qualchc Scttimana di
Studio all 'interno delle singolc Comunita ) non si era mai pensato ad on Convegno Nazionale.
In questo secolo, in cui tutto vienc giustamente organizzato,
anche questo Convegno si e potuto finalmente realizzare.

La preparazione
L'idea nacquc in un incontro informale e quasi casuale di
cinque << operatori della pastorale delle missioni popolari », appartenenti a Congregazioni diverse, nel febbraio 1979. Lo scopo
era di rilanciare questo tradizionale strumento di apostolato, in
grave crisi negli ultimi anni, in occasione del V anniversario
dell'Esortazione apostolica di Paolo VI << Evangelii nunliandi »,
pubblicata I'8 dicembre 1975, alla fine e come una consegna
dell'Anno Santo.
Fu afl'idata la scgrctcria ai Padri Passionisti, in stretta c
diretta e continua collaborazione con gli altri Ordini interessati,
tra cui Vincenziani, Francescani, Cappuccini, Redentoristi,
Oblati di Maria Immacolata, iMissionari del Preziosissimo Sangue, ecc.
Due anni di preparazione non Sono pochi, ma ncanchc tanti
per organizzare on Convegno senza precedenti c dare ordine ai
tanti suggerimenti c proposte the cominciavano ad arrivare da
ogni parte, man mano the l'iniziativa veniva a conoscenza degli
interessati, chc si rivelavano molto piu numerosi di quanto si
potesse immaginare.

- 41 La propaganda
Oggi la propaganda fa parte dclla vita: percio abbiamo
voluto usarla anche noi . Oltre al necessario discorso interno,
capillare nelle diverse Comunita , in inviato un << Primo programma informativo e di invito », non solo ai vari organismi
direttivi , ma personalmente ai singoli probabili interessati, simpatizzanti , amici . N on si osava ancora chiamarlo « Convegno »,
ma, timidarnente , << Incontro di Studio », pero gift con programma, data e norms . Lc risposte furono incoraggianti.
Intanto i t << Cornitato scientifico c di coordinamento » moltiplicava lc sue riunioni c, in mezzo a molte diflicolta, si dclineava
c concretizzava on programma preciso c quasi definitivo: qucsto
veniva nuovamentc inviato come << Secondo prograrrima )) coil
nome dei relatori, titoli Belle relazioni c dcllc comunicazioni, c
frnalmentc col titolo solennc di << Convegno Nazionale ».

Lo svolgimento
\cl pomeriggio del 2 fcbbraio, nella clegante Aula Magna
del Pontificio Atenco << Antonianum », it Card. Ugo Poletti,
Vicario Generale di Sua Santita, intonava it << I eni C,reator)> per
invocare lo Spirito Santo sui lavori di tin Convegno cosi importante per la Chiesa italiana.
Erano presenti oltre 500 persone, tra sacerdoti, religiose c
laici,

tutti uniti dallo stesso amore per le Missioni al popolo,

the it S. Padre, parlando ai Redentoristi, aveva definito << uno
strumento insostiluibile per it rinnovamento periodico e vigoroso delta vita
cristiana ».

Dalla Segretcria di Stato di Sua Santita, it card. Agostino
Casaroli aveva inviato la sua calorosa adesionc, auspicando una
ripresa di un mezzo di evangelizzazione e di formazione, avvalorato
da una confor/ante tradizione ecclesiale. Le .1lissioni at popolo, injatti,
preparate e condolte nella riflessione e nella preghiera, rappresentano rat
dono di Dio ed un momenta privilegiato per urn contatto diretto con i
fedeli dells Cornunita parrocchiali e diocesane, at fine di suscitare in else
nuor i fermenti di purezzct evangelica e di ope rante carita u.
Anche ]a Conferenza Episcopate Italiana, per mezzo del
Presidents Card. Anastasio Ballcstrero, aveva fatto pervenire una
lettera nella quale formulava << voti augurali affincltc it Convegno,
consapevole delta sollecitudine delta Chiesa, contribuisca ad una seria
valutazione dells esigenze attuali dell' uomo ed esannini con pro undo
interesse e sotto nuovi aspetti, i problemi connessi con i metodi, i ntomenti tecnici e i contenuli dells missioni popolari >>.
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nostro Convegno, dettando anche una breve meditazione.
Tra i Vescovi, Mons. Giovanni Canestri , Vicegerentc di
Roma, c venuto ad introdurre una sessione , rivolgendoci anclie
parole molto belle c pratiche sulla predicazione.
S.E. Mons. Gaetano Bonicetli, Vescovo di Albano, ha tenuto brillantemente la prima relazione su « Gli Istituti Missionari italiani : it loro carisma tra fedclta e rinnovamento >>.
S.E. Mons. Pietro Fiordelli, Vcscovo di Prato, ha presieduto
una sessione, faccndo tin ampio intcrvento su << L.a famiglia
nella Chiesa oggi >>.
Infine S. E. \Ions. Luigi Maverna, Segretario generate delta
CEI c Presidente delta Commissione misty vescovi- rcligiosi, ha
concclcbrato con not nella magnifica Aula Magna , trasformata
in (;bicsa, tenendo anche una interessante Omclia.
Altri vescovi, conic Mons.Artcmio Prati, vescovo di Carpi,
hanno inviato dei loro rappresentanti.
AI mattino it Convegno iniziava alle ore 9 con tin canto:
Ic voci potenti di tanti missionari , abituati alla predicazione,
facevano vibrare tutta la grande Sala. Seguiva una meditazione
di tin Cardinale o di tin Vcscovo, the Si concludeva con una
breve prcghiera.
Quindi cominciava la relazione the lava it tema della
giornata, seguita da interrogazioni a chiarimenti. Dopo Lill breve
intcrvallo, seguivano due Comunicazioni, the potremo chiamare
tecnichc c pratiche, seguite anch' csse da interventi dei presenti.
Net pomeriggio, alle ore 16, iniziavano i Gruppi di Studio:
crano 10 ed a ciascuno partccipavano 30-50 persons. Venivano
presentate due brevi Comunicazioni e quindi cominciava la
discussione , pratica ed animata.
Alle ore 18, Assemblea generale in Aula Magna, con I'intervento di qualche laico ben conosciuto, come it Prof. Gabriclc
De Rosa dcll'Unive sita di Roma, I'Ing. Ugo Sciascia, it Prof.
Vitatiano Rovigatti.
Alle 19.30 1'intcnsa giornata terminava c tin nugolo di
saccrdoti. snore e Iaici sciamavano dall'Antonianum verso tutte
lc cliiezioni di I. n i,

I contenuti
f", chiaro the non F possihilc condensare. ncppure mininrtmentc, 1'enorme mole di lavoro chc it Convegno ha svolto attravctso le 7 ampic rclazioni, lc IO comunicazioni fatte in aula
e le 40 comunicazioni del pomeriggio nei Gruppi di Studio: un

- 43 materiale immenso ma prezioso, the verra pubblicato al piu
presto con Atti del Convegno.
Ma, tentando di fare tin breve riassunto, gia i titoli dells
7 relazioni dicono chiaramente it discorso the si volcva fare e
the certamente e stato fatto, senza mai sfuggire di mano o scantonare in inutili accademismi o in critiche infruttuose.
Dopo i1 gia citato titolo di Mons. Bonicclli sugli Istituti
Missionari rlella Chiesa italiana, it Vicario generale (lei Passionisti, P. Fabiano Giorgini, ha parlato del a Ruolo delle missioni "itincranti" nella storia della Chicsa >>, no lavoro storico
necessario per inquadrare i temi da trattare.
Ed ecco it Direttore di Civilta Cattolica, it gesuita P. Bartolomeo Sorge, mettere in rilievo con la suia nota chiarezza e competenza « L'apporto dells Missioni popolari per un rinnovamento
della Chicsa italiana »: sec vero the la Chicsa italiana sta attraversando una fase di crescita e di aggiornamento rnai sperirnentata prima, e necessario dedurre gli orientamenti principali e
segnalare alcune priority a cui ispirare it rinnoi'amento delle MIissioni popolari in Italia.
Di qucsto rinnovamenlo ha trattato, con dottrina e convinzione,
it passionista P. Costante Brovetto, Preside dclla Sczione Spirituale dell'Istituto Pastorale lombardo, nella relazione a JIissioni
profeliche per Ia Chiesa in perenne rinnovamento >>. Come riconosce anche it Vaticano II, c essenziale per la Chiesa una conversione pcecnnc, un continuo << passare at Padre n per mezzo
di a profeti » vigilanti, coraggiosi, fcdcli, lottatori.
Di alcuni orientamenti invece ha parlato it dinamico cappuccino, P. )Francesco Gioia, Segretario della Conferenza italiana
Superiori Ptovinciali : < Orientamenti metodologici per le \Iissioni al popolo >>. Qucsto argomento egli to ha ampliato in un
volume fo Missioni at popolo e famiglia >>) the c uscito proprio
durantc it Convegno tinsieme ad altri volumi the riportiamo in
fondo a questo articolo), fermandosi specialmente sugli orientamenti emergenti da alcune esperienze missionarie, su quells
biblico-teologici c psico-sociologici.
Dci a profeti > della MIissione ha trattato in modo dotto e
pratico it redeutorista P. Santino Raponi, profcssore di Patristica nella Pontificia Accademia Alf'orsiana: a Gli operators della
Missione popolare >>: essi dovrebbero conoscere bene cos'c la Missions. csserc prcparati culturalrnentc, inscriti nella Chiesa locale,
possederc lc virtu propric dell'apostolo. E qui tic ha enumerate
parecchic (purezza di intcnzione, semplicita, disponibilita, spirito
di preghiera, carity fi•aterna, modestia, rispetto, ecc.) citando anche esplicitamente le 5 virtu f?ntdamentali di S. Vincenzo de' Paoli.
Questo redentorista si c dimostrato un profondo conoscitore e
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volte, specialmente le Regole Comuni. Ma ha citato anche con
amore S. Alfonso, per esempio in quel pizzico di entusiasmo chc
deve animare it missionario net a gcttarsi alla disperata >>.
L'ultima relazionc c stata giustamente del Rettore Magnifico
dell'Antonianum, it francescano P. Gerardo Cardaropoli, innamorato dells missioni c, a suo tempo, missionario missionante.
Egli ha cercato di fare o a caldo >> un riassunto di tutto it lavoro
del Convegno, per arrivare alla conclusione the << Dalla MIissione popolare >> si deve passare a alla Comunita evangclizzante >>,
quando c tutta la Chiesa the sentc it suo a mandato >> e diventa
veramentc << missionaria ». Qucsto figlio di S. Francesco, semprc
ne11'amhito missionario, ha istituito prcsso it Pontificio Atcueo
Antonianum >>, nella Facolta Teologica, un Istituto Apostolico
per preparare non solo a docenti di materie pastorali >>, ma anche
operatori qualificati nell'evangelizzazione propriamente intesa >>.
E qucsto e stato un po' a it succo di tutta la storia »: rilanciare Ic Missioni at popolo con a operatori qualificati >> the
siano capaci con it lord zelo ed entusiasmo di far diventare
« cvangelizzante » tutta la comunita cristiana.
Anche le Comunicazioni del mattino sono state tutte molto
pratiche. Ha esordito it redentorista P. Joseph Rucf, Procuratore
Generale, su o 11 rifiorire delle Missioni popolari all'Estero ».
Quindi it nostro confratello P. Luca Brandolini, Direttore dcl
Centro Pastorale per la liturgia e sacramenti at Vicariato di
Roma, ci ha parlato di << Quale spazio hanno le Missioni popolari nella pastorate delta Chicsa italiana ».
11 conventualc P. Faustino Ossanna, Professore alla Pontificia Facolta di S. Bonaventura e predicatore degli Esercizi
Spirituali at Papa, ha parlato su u I Religiosi e 1'cvangelizzazionc
oggi nella "Evangelic nuntiandi" e nella Catechesi tradendac >>.
Livccc it rogazionista P. Ciro Quaranta, Segretario Nazionale
dcll'Ufl'icio Vocazioni CISM, ha trattato it tema semprc intcressante: << Missioni e proposta vocazionale >>. Alla fine, per alzata
di mano, rnolti convcgnisti hanno riconosciuto la propria vocazione come conseguenza di una Missione at popolo i'vedi la
lettera (let nostro Padre Generale alla fine dell 'articolo) .
11 P. Carmelo Conti-Guglia, C).M.I., pat-16 del suo particolare carisma: << La Missione e i "lontani" >>, avendo fatto una
scioccante esperienza «'Fra gli hippies di Piazza Navona >>, come
dice it titolo di un suo libro.
Dopo tanti sacerdoti, non potevano e non dovevano mancare
i laici. II Prof. Rocco Buttiglione, Ordinario di Filosofia delta
Politica nella libera Univcrsita di Urbino, tratti> it tema << Le
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I'esperienza Bella << Missions (fella Pro Civitate Christiana >>; Suor
Maria Emilia D'Agostino, delle Piccole Suore dcll'Assunzionc,
csposc if grtnde compito delle « Religiose nelle Missioni popolari >>.
Poi P. Egidio Porfiri ci parlo della « Attivitit missionaria
(lei laici >> particolarmente degli appartenenti al ' .O.R. Infine
Don Pierino': Rugliardi rifcri sulle v Esperienze (lei rnovimento
"focolarini" ^>.
Si puo veramente concluders the nessun Ordine o Congregazione. o Movimento missionario (ne erano presenti una quindicina) (• mancato a questo I Convcgno Nazioualc sullc Missioni
al popolo: anzi, c'erano anchc alcuni missionari stranieri chc ci
hanno portato it contrihuto prezioso dells lord esperienzc, in
attcsa chiss.l!) di tin prossimo convegno internazionalc.

Proposte
Le conclusioni di un (.onvegno non si possono mai trarre
subito. Tutto quello chc si (lice o si proponc ha bisogno di essere
ripcnsato, stttdiato. coiihontato per poter poi passare piir sicuramente alla pttatica. Al massimo si puo avanzare qualche proposta,
cosi, u a calrlo )>, come ha fatto it passionista P. Piergiorgio
\esti, Segrctgrio CIPI c Doccnte all'Istituto Apostolico dell'Antonianum animatore discreto di tutto it Convcgno), a nome
(lei Comitato centrals. Ed eccone alcune:
1) C:r are un nuovo organismo che rappresenti le Missioni
al popolo prsso la (lonfi+renza Episcopal( Italiana, anchc per
lavorare in crfetta armonia con tutti i vescovi italiani.
2) Publicare una nuova rivista (almeno ciclostilata) per
tencrc it contatto tutte le varie Comunita impegnate nelle Missioni, con studi, esperienzc c proposte, ed anche per realizzare
una possibile collaborazione missionaria tra lc varie Comunita.
:3) Pr^,parare on volume fondamentale sulle Missioni al
popolo, alme ro sotto Ire aspetti : tcologico, storico, metodologico,
con la collabbrazione (lei componenti dei vari istituti missionari.
4) Of Tire al Papa (come poi abbiarno fatto nell'udienza)
una Missions per la citta di Roma, predicate (lit tutte le Comunita missionarie.
Queste proposte sono state approvate all'unanimita, con on
lungo applauso.
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Net programma (lei Convegno era prevista una udienza
special( del Santo Padre. Da molto tempo infatti avevano scritto
at Papa, non solo per avere l'udienza, ma anche tin discorso
programmatico sulk Missioni at popolo.
L• strano, eppure questo ministe ro cos! antico, chc si riallaccia addirittura it Cristo, continuando la sua missione (conic
diccva S. Vincenzo), c stato senipre ignorato dai documenti
utlic•iali della Chicsa. Soltanto dopo 20 sccoli, e proprio Papa
Giovanni Paolo II, net n. 47 delta « Catechesi tradendae >>, si
ricordava delle Missioni al popolo con le poche ma forti parole:
Le :Ilissioni tradizianali , spesso abbandonate troppo in fretla, e the
sono insostituibili per tut rinnovamento periodico e vigoroso delta vita
cristiana , bisogna appunto riprenderle e rirnzovarle ». Parole the Sono
gia no programnia c the bisogncrebbe studiare c meditare a
lungo!
Venerdi 6 fcbbraio, alit ore 13 , nella Sala Clementina, it
Santo Padre ci Ila ricevuti con ammo veramente paterno. Dopo
I'immancabile, entusiastico applauso, it Card. Oddi, grand(a ^nico di not Vincenziani c che ci avcva aiutato motto per ottcnere ('udienza, ha rivolto on breve indirizzo al Papa, << Missionario popolare ed itinerante o. E subito it Papa, coil prontezza
di spirito, sorridendo ci ha detto se not missionari presenti preferivamo fare Ic Missioni popolari o ilineranti... Un altro applauso
spontanco e caloroso ha accornpagnato questa battuta. Quindi
Giovanni Paolo II ha cominciato a lcggcre quel discorso che
aspettavamo da sccoli...
Crediamo di fare cosa gradita riportandolo per intern,
poichc si tratta del primo discorso di on Papa sulle Missioni
at popolo, chc sono state la causa della fondazione della nostra
C orm ^ nita e dalle quali abbiamo preso anche it nome , oltre ad
esservi legati con it quarto voto, almeno nella formula tra(Iiziu ^tale.

Carissimi Fratelli !
1. Non poterale certo donarmi una gioia pia grande di queslo
roslro Primo Convegno Nazianale sulle « Missioni at popolo per gli
anni '80 »! E' una sera consolazione quella the oggi voi mi recate e
per tale nzolivo ben volenlieri vi accolgo in questa particolare Udienza,
vi saluto con affetlo, e zv manifesto it into compiacinzento e apprezzamento
per la rostra magnifica ini iativa : in e§M , it Convegno r stata rotuto,
mollo opportunamenle , per ricordare it quinto Annirersario delta 1_ettera
:lposlolica (( Evangelii .Vunliandi o di Paolo ['I, di venerala memoria,
documenlo di eccezionale inzportanza, sintesi dottrinale e disciplinare di
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delta Evangelizzazione, messaggio fondamentale a tui bisognera sempre
richiamarsi.
Saluto gli Organizzatori e le vane C'omunita tradizionalmente impegnate in questo tipico aposlolato delta predicazione at popolo: Padri
Lazzaristi, Pa4sionisti, Redentorisli, Francescani delle Ire famiglie, Alissionari del Pre-iosissimo Sangue, Gesuiti, Domenicani, Oblati di Alaria
Immacolala, Oblati Missionari di Rho ed allri ancora, Ira cui voglio
ricordare i Sacerdoti secolari the si dedicano a tale opera nelle proprie
Diocesi, come to Religiose e i Laici the vi song di aiuto. Se net cuore
del Vicario di Cristo tutti gli uomini sono presenti con le loro ansie e
i loro ideali, lanto pia siete presenti voi, the avele t'alto e tremendo
incarico di a n unziare it Vangelo nella society moderna, di predicare la
u parola di Dio » all'umanita, additando it vero scopo dell'esistenza,
l'autentico signfcato del viaggio terreno, cosi diffuile ed insidiato, eppure
cosi estremamente importance.
Vi esprinto inoltre la riconoscenza mia e di lutla la C,hiesa per
t'impegno e la buona volonta net manlenere e nell'aggiornare la pia ed
efficace pratica delle Missioni Popolari. Afemori di cib the comando it
Divino Maestro : « Andate e ammaestrate tutte le nazioni... insegnando
loro ad osservare tutto cib the vi ho comandato >> (Aft 28, 19-20), non
possiamo fare altro the obbedire con coraggio e con letizia, annunziando
a tutti gli uomini the Gesu Cristo o per opera di Dio e diventato per
not sapienza e'giustizia, santificazione e redenzione» (I Cor. 1, 30).
Scrivendo ai Romani San Paolo sollolinea: << la .fide dipende dalla
predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di
Cristo >> (Rm. 10, 17). Bisogna dunque andare, parlare, predicare,
insegnare, annum are , affinche gli uomini possano credere ed invocare ((fr.
Rm. 10, 14-15); ed e ancora San Paolo ad ammonire se stesso: a Guai
a me se non predicassi it Vatgelo ! >> (1 Cor. 8, 16) e a scrivere at discepolo Timoteo;: « Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opporluna
e non opportune, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimity
e dottrina o (2 Tim. 4, 1-2).
It comando di Cristo ed it severo monito dell 'Aposlolo sono validi
luttora. Essi sorio stati t'assillo the rose intrepidi e infaticabili i grandi
Padri, i grand' Sanli, ai quali bisogna coslantemente richiamarci se
vogliamo veramenle illuminare e salvare i fratelli: Ignazio di Loyola,
Filippo A'eri, ['incenzo de' Paoli, Alfonso Maria de' Liguori, San
Paolo delta Croce, Luigi Grignion de Montfort, Gaspare del Bufalo,
Francesco di Sales, Giovanni Ballista Vianney, Alassimiliano Kolbe:
uomini geniali e concreti, the ritennero di massimo valore proprio le
A4issioni Popolari >>.
Percib con pia viva forza e convinzione ripeto oggi cio the gia scrissi
nella Lettera Apostolica << Catechesi Tradendae >>: a Le Missioni tradizionali sono insastituibili per un rinnovamento periodico e vigoroso delta
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riproporle con metodi e crileri aggiornali e adatti nelle Diocesi e nelle
Parrocchie, in accordo con le Chiese locali.
2. Oggi, per un efficace lavoro net campo delta predicazione,
bisogna prima di tutto conoscere bcnc la realty spirituale e psicologica
des cristiani the virono nella societin moderna. Bisogna amme ttere realisticamenle e con projonda e scfferla sensibililic the i cristiani oggi in gran
parte si sent ono smarrili, confusi, perplessi e perfino delusi ; si sono
sparse a piene mani idee contrastanli con la I"erity rivelata e da sernpre
insegnata ; si sono propatate here e proprie eresie in campo dogmatico e
morale , creando dubbi, confusions, ribellioni ; si a manomessa anche la
Lilurgia. Immersi net a relativismo » intellettuale e morale, e perchb net
permissivismo, i cristiani sono tentali dall'atei.smo, dall'agnosticismo,
dall'illuminismo vagamenle moralislico, da un cristianesimo sociologico,
senza dogmi definiti e senza morale oggeltiva. Bisogna conoscere l'uomo
d'oggi per poterlo capire, ascoltare, arnare, cosi com'e, non per scusare
it male , ma per scoprirne It radici, ben convinti the c'e satvezza e misericordia per tutu, purche non siano rifiulate coscientemente a ostinatamente.
Oggi sono particolarmente attuali le figure evangeliche del Buon Samaritano, del Padre del Figliol Prodigo, del Buon Pastore. Bisogna coslantemente laslare it polso di questa noslra epoca, per poler conoscere
l'uomo nostro contemporaneo.
3. Per una « Alissione >> autentica ed efficace, bisogna iltuminare
le mcnti in modo totale e sicuro.
Oggi non basta pia affermare: bisogna prima sager ascoltare, per
capire a the punto si trova 1'attro net suo cammino di ricerca o net suo
dramma di scon Pitta e di fuga, bisogna spiegare e rendersi attend all'allrui esigenza. Oggi bisogna aver pazienza, e ricominciare tutto da
capo, dal a preamboli delta fede >> fino al « novissimi >>, core esposizione
chiara, documentata, soddisfacente. E' necessario formare le intelligenze,
con ferme ed illuminate convinzioni , perchi solo cosi Si possono formare
le coscienze. Soprattutlo bisogna far sentire ed inculcare it « senso del
.Ilistero >>, la necessilir dell'umill i delta rggione di fronte atl'LJlnito e
all'Assoluto, la logica delta confidenza e delta fiducia in Cristo e nella
Ghiesa da lui appositamente volula e fi>ndala per donare per sempre agli
uomini la pace delta verily e la gioia delta grazia. E' queslo un compito assai delicalo e anche faticoso, the esige preparazione accurala e
sensibility psicologica; eppure e assolutamente necessario.
4. E' necessario incoraggiare paternamente, con to stesso amore
di Cristo. La a .llissione popolare >> e efficace quando , corroborata dalla
preghiera e datla penitenza, spinge atla conversione, cioe at ritorno alla
verity e all'amicizia di Dio coloro the avevano perso la fede e la grazia
con it peccato, chiama ad una vita piit perfecta i cristiani abitudinari,
infervora le anime, convince a vivere le Beatitudini , suscila vocazioni
sacerdotali e religiose. Per otlenere questi effetti ci nuo /e fermezza di
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sentimenli di ;esii ed annunziate a tutti cio the scrive l'Autore delta
lettera agli E ei: o Accostianmci con piena fiducia at trono delta grazia,
per ricevere m'sericordia e trovare grazia ed essere aiutati at momento
opportuno » ( br. 4, 16).
5. Carl' sirni ! Ecco cio the desideravo dirvi, esortandovi a perseverare in ques o magnifico cornpilo, cosi necessario e cosi attuale. Beall
uoi, the annu^ziate la ['erica the salvia, la Speranza the consola, la
certezza the d& gioia ora e per t'eternita!
E <vi affido c-on particolare pren:ura a Maria Santissima, affinche
vi assista sent re, vi illumini e vi conforti, e renda part icolarrnente fecondo it vostri aposlolato a favore degli uomini redenti dal Sangue del
suo Figlto! I
A canto cfi acconcpagni la mia aJJeltuosa, propiziatrice Benedizione!

Conclusione
Dopo us discorso cos! importante, the potremo meditare
con serenity ad impegno, vorrei fare qualche conclusions personale,
cosi, a caldo, non cssendo nc. it luogo ne it tempo di esaminare
gli effetti del Convcgno.
Ho nota1to innanzi tutto un grande risveglio "per non dire
entusiasmo) per questo ministcro a insostituibile per un rinnovamento
periodico e vi4.roso delta vita cristiana >>. Giy l'avcr potato realizzare per la (prima volta un Convegno cos! nuovo (o ma'nifica
iniziativa » ha detto it Papa), frequentato assiduamentc da oltre
500 specialisti, e stato un avvenimento eecczionale, ed anche
rasa vittoria delle Missioni at popolo, << spesso abbandonate lroppo
in fretla >>. L po, it semplice stare insicmc per una settimaua,
parlando, ascoltando, facendo conoscenze, scambiando rnetodi ed
iniziative, to ti animati dalla stessa o passione» e servito moltissimo a Tian are gli scoraggiati e ad infiammare i fervorosi
ncll'u alto e A'remendo incarico di annunziare it Fangelo >>, in questo
u campo delicaYo ed essenziale delta Evangelizzazione >>.
Ci hanno veramente commosso lc patcrne parole del Papa:
u Vi esprimo la riconoscenza mia e di tutla la Chiesa... Non potevatc
darmi una gioia pi? grande... una vera con .solazione » (parole ripetute
anche dopo it discorso ufRciale). Ci hanno dato veramente una
carica nuova per « perseverare in questo magnifico compito, cosi necessario e cosi attuale >>. Ringraziamo it Santo Padre per questo
autorevole c, necessario incoraggiamento the ci ha dato, c to
ringraziamo jspecialmente per la nuova <beatitudine» da lui
inventata per noi: « Beati voi the annunziate la verita the salva! ».
Ci auguriamo the rnolti sacerdoti, suore, laici vogliano parteci-
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rivalutare, riproporre con rnetodi nuoai e criteri agulornati >> queste
Nlissioni al popolo, fondate, predicate e raccornandate da tanti
Santi, ed oggi finalmcnte riscoperte, rivalutate e richieste da
molti sacerdou (tanto chc non e possibile accontentare tutti).
Forst hanno riflettuto su quclla terribile (rase di S. Francesco
di Sales: << Lin prete the non fa le Alissioni non puo ainere rle morire
tranquillo >) .
Per not Vincenziani (chc abbiamo partecipato at Convegno
con 21 missionari c 3 Figlie della Carita, con una Comurticazione c una Relazione, col fare it Moderatore in Aula magna
e in un Gruppo di Studio, e soprattutto partecipando attivarnente
ally preparazione e alto svolgimento del Convegno stesso) voglio
riportare conic conclusione attune frasi, da meditare attentamcnte,
di un h glietto a me indirizzato dal nostro Superiore Generale
(unico Padre Generale prescnte all'Udienza pontificia, P. Richard McCullen : u Sono convinto clle San Vincenzo ancora in/ende ora,
cone ai suoi tempi, the not dobbiamo cercare i metodi moderni per adempiere it nostro impegno, cioe quello di predicare le :llissioni Popolari.
In on certo modo, mi sembra the it problena delle ioeazioni alla Comunita a legato al nostro adenlpimento di quesio impe,ano apostolico >>.
P. Arturo I ARINI, C.M.
Superiors della Casa Belle Missioni al popolo.
Roma.
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LA MISION NO ES DE SENTIDO UNICO
Maurice A. ROCHE C.M.

Los prejuicios de un nuevo misionero
Cuando er* 1968 dejc los Estados Unidos para it a las rnisiones, hice
imprimir al dori, de una iinagen religiose estas palabras:
« En recu do de nti Salida para it a predicar la Palabra de Dios al
pueblo del Pan ma a.
Partin Ilene de eelo y de cntusiasmo, con la conviceion de que aquellas
gentes no tendrian mas que acoger mi version del mensaje do Cristo para
que todo fuera Bien para ellos y para nii. En julio de 1971, cuando volvi
a los Estados Unidos, era otro hombre mas maduro y mas prudente.
Al dejar dj nuevo los Estados Unidos en enero del 1980. esta vez para
it a Bolivia, sabia con certeza que no podia repetir lo que habia hecho.
Mi estancia en Panama inc habia ensenado. tanto teorica Como practicamente. qucl el conocintiento do la vcrdad que posee el misionero necesita
ser completado por la verdad aceptada y vivida por aquellos a quiencs ha
sido enviado pu s cstos, normalrnente, conocen una parte de la verdad que.
i
to no puree tan completamente cones epos.
el misnio rrtsior
Pcnuitidmc aportaros dos ejemplos: el prinicro tal vez banal. el segundo
mas importante.

La parroquiana que no sabia economizar
Estando tc avia en Panama, tenia entrc ntis parroquianos una ntujcr
pobre, de onus 7P anos, 6nico apoyo de sit vieja ntadre do rnas de 90. Para
ayudar a la hijat yo le hacia Iinipiar la pequena iglesia del pueblo. En ella
pasaba tres horat; los sabados por la tarde. y par esto le daba tres dolares,
Sonia gencrosa lJur aquel tiempo en Panama. Hacia su trabajo con regularidad y con esniero: sobre cste punto yo no tenia queja de ella. Pero tenia
una costunibre que no dejaba de mulcstarme: a menudo inc pedia un avance
sobre sit salario de trey dolares por sentana.
Muchas ve es le explique que debit aliorrar un poco dinero calla senlana.
bastarian 25 ecru. Al cabo de cuatro semanas tendria un dolar ahorrado,
dos (Wares it los dos Wieser, v asi sucesivamente: de esta manera no se veria
obligada a pedir prestado. Me cscuchaba siempre respetuosamente pero acudia
enseguida, niuchas veces a la seniana siguiente. a pedirme un anticipo sobre
su paga del sab:li,. Un dia me vino a pedir el anticipo de la totalidarl de
los tres dolares, y ester tin lanes, icinco dins antes de Ia paga! Me explic6
que un amigo habia muerto y queria it al cnticrro a otro pueblo y dcberia
pagar cI viaje. . dentas queria comprar una corona para depositarla sobre
la tumba.
Una vez it as, dulcemente conio siempre, Ia amoneste. Aiiadi que era
una locura gasta su dinero para una corona destinada a un muerto, siendo
dinero prestado xpresamente, cuando tenia tanta dificultad para salir adelante. Lc repeti. ara tcrminar. que no debia tomar prestado, que era una fea
costumbre que nb la conduciria nunca a nada. Me mir6 en silencio durante
unos instantes. Dcspues, de una manera deferente Pero segura. me dijo estas
palabras que en aquel mnntento me dejaron aturdido. pero que nuIICa olvidare:
« Pero si para efto estan los amigos. Si alguno me pide dinero, yo le doy
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Comprendi que ella estaba en to cierto y que yo me equivocaba al
querer imponerle mi punto de vista de hombre culto. Ella era tan generosa
con to poco que tenia que hubiera preferido qucdarse sin ello que negarselo
a alguicn, fucra quien fuera. Tan desconcertado como estaba, acertl a respondcrle :
e Maria, tenga cl dinero que necesita. Usted tienc mas espiritu cristiano
que yo >>.
Maria me hubiera enseriado aun mas sobre la pobreza evangetica pero,
muy pronto, fui trasladado a otra parrnquia.

Herencia religiosa de los Aymaras
Este primer ejemplo, aunque personal. no tiene grin importancia; el
quc sigue es mucho Inds serio.
La primera vez que of hablar tic ]as condiciones existenciales que to
explican, fue en una conferencia a la que asistf en la Escuela de Lenguas
Marvknoll de Cochabamba. en Bolivia. alas tarde un articulo do rcvista me
to aclar6 aun mas (1). Se trata de los indios Aymaras que viven en el
Altiplano de Perri y de Bolivia, catdlicos desde cl bautisnto de sus antepasados,
cuando la conquista espaitnla del siglo XV I. Su religion es una mezcla do
elementos prccristianns y del catolicismo barrocco espaitol del siglo XVI.
Algunos afirman que los Aymaras tienen dos rcligioncs; la precristiana por
un lado, y el catolicismo barroco espatiol por otro. Y que los dos coexistieron
sin mezclarse. Pero esta opinion se baser en el racionalismo occidental.
Los Aymaras viven en el Altiplano a una altitud variants de 12.000 a
16.000 pies (de 3.600 m. a 4.800) por encima del nivel del mar. Es una
region ntuy dura; el suelo cs esteril, la Iluvia rarer y el clima de un frio
riguroso. Aunque las necesidades econ6micas hayau forzado a algunos a
emigrar a tierras bajas, mAs fcrtiles, mejor regattas y ntas calidas, la mayoria
rehusa desplazarse. Alegan quc no pueden abandonar el pals de sus antepasados y, ademas. que la virla en los tr6picos es demasiado penosa para
ellos que ban nacido y crecido en el Altiplano. En su Pals de origen dependen, casi absolutamente, de la rccolecci6n de cereales y de patatas. Algunas
zonas de la region sufren pcri6dicamente torntentas de granizo tan violentas
que, en tres o cuatro ininutos, pueden dcstruir un campo listo para la siega
y suprimir asi el medio de subsistencia con el que los Aymaras contaban para
un anu entero.

Las calamidades naturales vistas como castigos
La religion ancestral de los Aymaras ve directamente, en todas las
cosas, la inano de Dios. En la tormenta de granizo conro cu todo to deniers.
Si la tormenta de granizo es ncfasta, muestra que Dios ester descontento. La
inetereologia cientfftca que dctermina las condiciones que ocasionan naturalmente el granizo no les preocupa. Cuando se aproxima la cstaci6n de Ills
granizadas, rezan con fervor para pedir a Dios quc aparte do cllos sit colera.
Si. despues de eso, el granizo destruyc lc coseclia. buscan la causa: ,:por
que Dios ester irritado contra nosotros? Se informan printero si, desde la
tiltinta tormenta, alguna ruujer se habra provocado un aborto, o si alg6n

(1) Raymundo Pincle, e El Castigo del Dios de Amor », en a Boletin
de Estudios Aymara a, 11, 1, marzo 1977, Cuzco. Perri, pp. 20-29.
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principales quc rovocan el enojo de Dios. Si no descubren nada en este apartado, considcra otras posibilidades: dun asesinato?, dun robo?, tun adulterio? - tratese de un pecado de uno o dc varios -, quc habria atraido in
colera divina so we todo cl pueblo. A veces, van mills lcjos y se sontetcn a un
examen de cone encia colectivo: ;que es lo que nuestra localidad habra podido
hater de grave ad? ; EstarA Dios descontento de que hayauws tornado este
terreno al pueblo vccino? ^o dc quc esternos contiuuantentc en discordia con
los quc viven ajl otro lado dc la colina? iCuidanms de los ancianos como
deberiamos? .I uestra conducta ha sido reprensible en la tiltima fiesta
patronal?...

Agudo sentido de la culpabilidad colectiva
Los Ayrn+as tiencn un agudo sentido de In culpabilidad colectiva: Cl
mal contetido p©r una cola persona es una contamination para todo el pueblo.
Dios puede castijaar a todos los ntieinbros de in cornunidad it causa del pccado
de uno solo. EstLas creencias Forman parte de sus tradiciones religiosas. Se encuentran ademas en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento
donde In noci6n de culpabilidad colectiva prima sobre In de culpabilidad individual, at ntcpos pasta tiempos de Ezequiel ( siglo VI antes de ,Jesucristo).

Los sacerdoteB se esfuerzan en abrir sus ideas
Los sacer rtes cat6licos del pals (la mayor parse no son Aymaras) tienen
la prudcncia d no intervenir en la experiencia religiosa de la poblaci6n.
Esperan. para c ialogar con la gente, quc hayan resuclto sits problemas it sit
gusto. Despues, An las conversaciones, se csfuerzan pour cnsanchar la conception
quc los Aymaras se hacen de Dios. Si Dios castiga, tambien perdona, se compadece, es rico e misericordia. Los elementos cristianos de Ia to de los Aymaras
reciben asi un Atil complenrento. Al lado de la culpabilidad colectiva, esta
tautbicrt la culpabilidad personal. Si Dios es el origen de todos los acontecintientos. pernate tambien in acci6n de causas segundas (en nuestro caso,
las condiciones metercologicas`,. De csa manera las verdades de In raz6n y de
la ciencia viene a integrarse en las de In religion. Poco it porn Ins Ayntaras
comienzan a d rse cuenta que no poscen rnas que una parte de In vcrdad
total: cornprenc en quc dcben introducir en su mundo ideas quc pasta ahora
no habian aprdciado plenamcnte.
Ahora m . doy cuenta, cl hombre que sc nutrch6 para el Panama en
1968 no hubier ido ntas lejos y se habria sentido satisfecho. Los sacerdotes
que habian oido it los Aymaras expresar su partial version de la verdad, llegan,
it travcs de prudentcs conversaciones. a ensanchar su visi6n del mundo y it
cubrir algunas Iagunas quc habia en sits concepciones. Han hecho burn trabajo.

Algunas desgracias podian ser castigos
El hombre que Ileg6 it Bolivia en 1980 quicrc ahora it ntas lejos. Adntitanuts quc los Ak-ntaras puedan aprender alguna cosa de on sacerdote cat6lico
forntado a In occidental. Ese misnto sacerdote. - no tendria nada que aprender
de elos? No pbdria meditar en sus reflexiones sobre In culpabilidad colectiva
y su castigo, so re los lootivos, por ejeniplo, por los que Dios desuvye una
cosecha enviano cl granizo?
Cuando pienso en la situaci6n de America, me I egunto por quc, en
cl ntonicnto en que escribo esto, algunos conciudadanos estan atin retenidos
conic rehenes in Teheran. No ban pecado los Estados Unidos colectivaniente al reinstjtlar al Sha en 1951? () atin, , Dios no les castigaria en In
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los pecados de una villa demasiado lujosa, abortos, pornografia? El Dios de
misericordia que nosotros tan Bien conocemos y predicarnos jno es asi ntismo
el Dios quc endereza las faltas y ]as castiga, de quien nos habla el Antiguo
lestamento, el Dios temido de la religion ancestral de Ins Aymaras? No
castigaria Dios en algunas circunstancias, como crccn estos bnlivianos del
Altiplano, a toda una comunidad a causa dc los pecados de algunos? zNo
tendrian los Aymaras - y otras culturas ancestrales tambien - mucho que
cnscnar al ntisionero moderno y a los quc it han enviado? Para mi Ia respuesta es clara: la mision no es de sentido unico.
a Crkt(, al Mundo >>. 1980. vol. XXV,
n. 6, pp. 361-365).

WE ARRIVED HERE IN KENYA >>
We arrived in Kenya a month ago. Let me explain a little about our
new hone in Alaralal. There is a well developed mission her, : a large
parish church, parish hall, the residence for the Consolata priests of the
mission, a little guest house, a boarding secondary school f or girls and a day
primary school, the residence for the Consolata sisters, a resident school for
training catechists, and the Good Shepherd :'Elinor Seminary. The new
major seminary has not yet been built, the government negotiations are not
completed. In the meantime, we are using provisional quarters. There are
fifteen minor seminarians, all following the first year cf the four-year course.
We expect fine major seminarians for the first year of the major seminary
course ; they are to arrive on Sunday, Feb. 1st, and to start school the
next day. They will be temporarily housed with the minor seminarians
1 e three CAls are housed by ourselves,
and use the other classroom. 11ewhere we each have a room and the basic facilities. There are two other
priests here: Father Virgilio Pante, Consolata - who is Rector of the
Minor Seminary - and Father Edward .Strazzer, diocesan of Padua,
Italy - who will be in charge of the Major Seminary. They are both
experienced missionaries in Kenya and are helping us to learn the many
We have our meals together; and we are
things we still do not know.
well nourished. Lip to now we have the Eucharist and our prayers in
the minor seminary chapel.
With the arrival of the major seminarians,
we will use the classroom for the morning Eucharist, so that the homily
may be better adapted to them. This month, while preparing our major
seminary courses, we have been helping with the teaching at the minor
and I think we will be able to continue this.
We have found the climate agreeable. Here we are about one degree
above the equator and more than 6,000 feet above sea level. The wind
is blowing about half the time, sometimes in big gusts, conning up from
the Indian ocean to the southeast of us. There are only a feu: inches
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are provided 4y a deep well and a pump that belongs to the mission ;
we give what we can to the surrounding population, but we cannot take
care of them all. We are very sparing in the use of water . There
are elephants and buffalo in the game preserves on higher land behind
the town of .Jarala1. We haven't seen the elephants , but some 'fifteen
to twenty of the buffalo broke the heavy fence around the mission the
other night acrd ate the sparse grass and what was in our small garden.
The town and the area immediately around it may have a population
of 10,000. tl he few streets look somewhat like the old [Pest in the
U.S.
The pas month has been somewhat eventful .
The Bishop came
on the 5th and discussed matters of the seminary with its in the afternoon . On the 11th , one of the Consolata priests was killed, as he was
on his way t a remote mission on that Sunday morning; and two of
the boys who were in the Land Rover with him. The catechist was
wounded and then spared . Three boys escaped .from the ambush . IVhat
seems certain is that there are cattle rustlers in that area and they do
not want to be disturbed .
The only eye- witness found is the catechist.
It is quite d{Verent from the only other time a missionary priest was
killed fifteen years ago; he was alone. We were all shocked , but we
do not find grave reason to be afraid. The funeral and the burial were
held here at ar,/aralal; there were thirty-five to forty priests auue/ebraling with the Bishop , a number cf Consolata sisters from other missions.
Three Prolest4nt clergymen , all African , were with us in the sanctuary.
,,Of Africans, the diocese has only its catechists and the seminarians I
spoke (if " abovd. This fact impressed us very strongly).
We have, had various visitors, besides the ones who came for that
funeral: C.on.s4lata fathers passing through , missionary priests of the Padua
diocese , who are working in a nearby area and religious Sisters who
work in the same territory - they come mostly to visit Father S'tra,rwer.
One priest from an English diocese was here for a few days ; another
front Brescia in northern Italy; two small lay groups. We made one
trip to Nairobi. 15- 17 Jan. , to buy supplies ; I went to help find some
books in the stores there. There was quite a celebration of the Church
Unity Octave, 18-251h. I was able to go to the concluding ceremony
.Sunday afters Qon , held in town at the large and dusty) playing field.
The attendanck' was quite good, our Catholic group was by far the largest; the girls from the mission high school sang particularly well.
It was all in. Swahili, but interesting enough fir me because I could
observe the great variety of ages and costumes of ' the people. / should
mention that m were invited to be present at part of the several days
celebration for the wedding of our cook's son in the village of his bride.
There was dalscing and .singing and some conversation in English. The
boy has had good education, he has studied laze. and is working in
the land rfficetin town.
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along well together. We remain deeply convinced of the value of the
seminary work here. Please pray with us that this will become a reality,
at the time of the first ordinations, after fine more years, if God is pleased
to give that blessing to the efforts of the Bishop and his mission clergy.
Fours devotedly in Our Lord.
,James \V. Richardson C. NI.
Good Shcppcrd Seminary
P.O. Box 90, Malalal

28 January 1981

Kenya. Africa

LE MISSIONI POPOLARI SOTTO PROCESSO
di

ROLANDO SIVI;RI,

C. NI.

Dopo tin lungo e fecondo periocfo di successi protrattosi
lino ai primi anni del dopogucrra, le missioni popolari sono
state messy sotto processo c condannatc. Decaddero sia nella
stirna dei pastori d'anime the nella capacity di presa sul nostro
popolo, e a ragione! Le cause sono tante e a tutti note, ma la
prima e the it cattolicesimo di massa aveva fatto it suo tempo.

Con lo svuotamcnto delle nostre chiese si sono cercate nuove
vie, si sperimentano « i gruppi >>, gli incontri di approfonclimcnto.
la catecliesi programmata e it contatto personale, nella riccrca
appassionata nei mezzi per morrnare dci veri cristiani, fedeli e
impegnati.
Ma anche qui Sorge it pericolo di curare le elites trascurando
la maggioranza dci battezzati. E chi pcnsery ai << cristiani della
soglia >>, disimpegnati a assenteisti? Chi, ai << cristiani neopagani >> areligiosi si, rna pur sempre battezzati? Possiamo cancellare le missioni popolari dai mezzi straordinari cli evangelizzazione, ma bisognera pur creare qualcosa di altcrnativo, the
sia una cura generale del malato e una operazionc chirurgica
the vada alla radice dei mali. 11 problema e tutto qui, c, a
volte, a not sembra the si parli molto ma the in fondo sia solo
questione di parole e di punti di vista, se non si arriva a conclusioni operative.
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Prima di buttar gift qucstc brevi note abbiamo voluto attendere I'esito delle esperienze fatte in varic parrocchie come ad
Agugliano (A\), molto buona e cristiana: a Rottofreno (PC)
tradizionalmense rossa; a Mazzano Romano `Roma) col valido
aiuto des nostri aspirants missionari: a Tagliacozzo ('AQ); lino
ad Ostia Nuova iRoma), Tunica dcdicata a S. Vincenzo dc'
Paoli nella capitalc.
In quest'ultima nostra esperienza siamo partiti da zero:
niente tradizione, niente chiesa, niente strutture appena sufTicienti, ma all'opposto tutto cio the puo dividere c allontanare.
Che fare? Siamo partiti scnza tin programme prelissato, con
l'unica volonty di arrivare al contatto col nostro popolo! Ncl
1977 si lancio un appello attraverso lettere e amicizic per la
ricerca di volontari laici c rcligiosi; Si forme on gruppo di quaranta a volontari della missione >>, the in alcuni incontri vennero
preparati al contatto personate e alla visita delle facniglic.
Diviso it quartiere in due zone. si dcfini ]a missione per la
prima zona all'ottobre del 1978. 1 volontari per sci mesi salirono
e scesero instancabilmente le scale dci palazzoni loro affidati, per
conoscere, fare amicizia, collegare le firniglie tra di loro. puntando alla cgcazione dci a ccntri o gruppi di ascolto >>, come
pre-evangeliz;azionc. Una volta at mere incontro di rilevamento
Bella situaziohc e confronto delle esperienze. In ottobre prirno
turno di missione con Cinque missionari vincenziani, pochissima
attivity nella cappella del quartiere c tutto nelle famiglic c nci
o centri »: ogni sera una decina di incontri, the si protraevano
find a tre sere per ogni ccntro.
Terminata la prima zona net 1978, si attacco subito la
seconda con lo stesso sistema dal gennaio all'ottobre del 1979,
prolungando it periodo forte della missione a tre settimane. Ora
stiarno assistendo ai primi risultati, dopo un lavoro di tre anni
piuttosto faticosi.

Caratteristiche della missione « fraternity >>
Una missione the non vuole essere a momento >> ma « movimento )>, non sola << revisione >> ma « rinnovamento a, deve mettere in moto In forze spirituali di una chiesa locale in previsione
di frutti spirituali da produrre nella realty. La nostra esperienza
c chc:
a) la missione dev'essere globale : anche se sviluppata
per settori, deve investirc tutta la parrocchia;
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per it futuro, con una preparazionc prolungata nel tempo the
prevcda:
- una diagnosi della realty , buona o cattiva , e Belle relazioni intercorse tra parroco c popolo;
- studio c proposta di tin o ideale » di parrocchia secondo it Vangelo c it Concilio;
un confronto Icale tra << realta >> c << icleale >>;
una programmazionc

degli obiettivi

immediati Bella

missionc :
c) la missione richiede la pre-evangelizzazione atttaverso i laici volontari Bella missionc », per ricucire i rapporti
umani tra singoli c famiglie, per la creazione (lei « centri cti
ascolto » o o gruppi intcrfamigliari >
d) per raggiungere gli obiettivi del dopo-missione, la
missionc di evangelizzazionc o momento forte concentra tutte Ic
forze nello studio dclle possibility c dei mezzi.
Va da Sc the con gttcsta brevissima sintesi abbiaino Clem
pc>co, ma Cu) chc emerge dalla nostra esperienza i• che: ogni
missionc c una nttova creazione di idec, di stimoli, di propositi
chc richicdono fatica c umiltit nella ricerca . tenendo semprc
presente the « cio the si e perduto in cento anni di abbandono,
non si puo recttperarc in alcuni mesi o anni >>. Non si possono
condannare Ic missioni, se non si fitrtno come si (Ievc!
(Estratto. a BnIIrt. Vine. )). Roma
ann. 41 . n. 3. pp. 67-69.
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STUDIA
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N°

N o s

urie mandat
ann. mois
ours

Nomination
ate
-Fd-

C a a a a t i o n
cause
date

1 Ren6 Alm6rae

05-02-1613 27-09-1660 46

17-01-1661 E.SpG.

-

3

21

2 Edge Jolly

24-10-1622 02-09-167

50

05-01-1673 E.SpG.

-

4

3

3 Maurice . Faure

? -? -1647 27-03-16

50

07-08-1697

-

4

11

4 Jean Bonnet

29-03-1664 03-10-171

47

10-05-1711 E.SpG.

-

7

7

5

18-02-1667 03-09-1735 69

11-03-1736

-

6

8

6 idme Perriquet

14-04-1701 04-08-1746 45

16-02-1747

-

6

12

7 Antoine Jacquier

o1-11-1706 22-08-176

55

24-02-1762 E.SpG.

-

6

2

8 Alexis Pertuisot

11-10-1715 06-11-178

72

02-06-1788

TM

6

27

9 Benedetto Fenaja

20-02-1736

57

04-01-1794

TM

6

10

6

Jean Gouty

Naissance
date

25-06-179

TM

E.SpG.
TM

-

10 Francois Brunet

11-05-1731 12-02-1800 69

15-09-1806

+

7

3

11 Domenico Sicardi

30-10-1730 30-10-1804 74

13-06-1819

+

14

7

14

12 Claude Placiard

06-06-1756

16-09-18,.7

+

1

-

-

13 Dominique Hanon

03-07-1756 14-10-180

51

24-04-1316

+

8

6

10

14

15-11-1752 12-08-1816 64

04-03-1819

+

2

6

20

15 Charles Boujard

22-09-1751

16-01-1827

D

7

8

3

16 Antonio Baccari

11 -08-1747 13-06-181

72

16-01-1827

D

7

7

3

17 Dominique Salhorgne

03-09-1757 23-10-182

71

18-05-1829 E.SpG.

-

6

25

18 Antoine Poueeou

02-06-1794

47

04-08-1843

TM

2

-

7

19 Louis Mellier

30-10-1813 13-03-1874 61

11-09-1874

TM

-

5

29

-

4

-

1

;harles Verbert

16-09-1806 50

13-05-1819 68

28-07-184

20 Antoine Fiat

29-08-1832 04-05-1878 46

04-09-1978

21 Alfred Louwyck

24-01-1851 08-11-1916 66

17-02-1918

E.SpG.
+

3

9

30-09-1919 E.SpG.

1

7

12

69

29-07-1933

TM

-

6

3

69

05-07-1947

TM

7

6

16

25 Rafael Sdinz

17-11-1926 03-10-1968 42

18-07-1980

TM

11

9

15

26 Miguel P6rez Flores

02-04-1928 18-07-1980 52

22 Francois Verdier

01-03-1856

18-02-191

62

23 Emile Cazot

14-08-1863 26-01-193

24 Edouard Robert

11-05-1871 19-12-193
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ET (;O.1fPLE,III::V7:S .9(' TABLEAU PRECEDENT

1. a Age )> -- annees revolues meme s'il y a une tranche tie tnois infericure it un sentesire. ou bien annees non revolues s'il y it une tranche de
utois supcrieure it un semestre.

2. - Sigles: a E. SpG a = Mu Superieur General ; (< TM >>
mandat: a =- a decede; a 1) a = <ientission.

terme de

3. -- Vicaire General: juridiquement, deux sorte.c de Vie. Gen. Depuis St.
Vincent jusqu'it 19(58, le Vic. Gen. est designe par lc Sup. Gen. (celui-ci, it
cet effet. laisse un billet signe Bans one cassette qui est ouverte apres sa mort) ;
alors, le Vic. Gen. ainsi nomme (qui a des pouvoirs limites) doit convoquer
I'AG pour une date qui ne doit pas dcpasser un laps de six mois, sauf cause
grave. 11 cesse quand it nouveau Sup. Gen. On acccpte la charge (pour Ia
derniere redaction de cette a figure de Vic. Gen, it caracterc tentporel )>,
cf. Constit. C:M, 1954, art. 29-341..4 partir de 1968, le Vic. Gen. est elu par
1'AG pour un sexennat et pent titre reelu pour on second sexennat ; it assiste
Ic Sup. Gen. ct It remplace en cas d'absence on d'empechemcnt; du fait de
son elcclion. it devient ct meme temps Assistant General; en cas do vacance
do la charge de Sul). Gen., pour quelque cause que cc snit, It Vic. Gen.
devient par le fait meme Superieur General jusqu'au terms du sexennat (cf.
C&S, 1969, art. 143-I50 et C&S, 1980, art. 160-168).

4. - Nomination ( designation , election ): pour its huit premiers Vic. Gen.,
It systcmc do designation par le Sup. Gen . moyennant billet depose dans
une cassette et ouverte apres sa mort, a hien marche . A partir de 1793 ct
jusqu'a 1813 , la situation en Europe et dins la CAI a oblige Ic St. Siegc it
intervenir.

D'abord, vu que le Sup. Ger., NI. Cayla, tie pouvait cxercer son autorite (a cause des troubles de la Revolution FranS.aisc), it Pape nomme Vic.
Gen. M. Fenaja (25 join I793), jusqu'au jour ou M. Cayla puisse, it nouveau gouverner la CM. Ce qui arriva cinq moil apres (4 janvier 1794). A
la mort de M. Cayla, survenue it Rome, on tie trouve pas it a billet du
Sup. Gc<n. dClunt a: le premier Assistant, M. Pertuisot, ctait decode en 1798;
les autres Assistants etaicnt dispcrscs; uniquenient present, NI. Brunet, deuxiente Assistant; de fait, it devenait Vic. Gen., mais cela avant ete conteste,
le St. Siege le nonune directement et, d'ailleurs, un mois plus tard, on trouve
le a billet de NI. Cavla a qui designait M. Brunet Vic. Gen. Quatre ans apres,
un Bref du Pape (30 octobre 1804) nonunait un second Vic. Gen. (NI. Sicardi) avec pouvoirs sur la CM cn Italic, Pologne, regions gerntaniqties, Espagne
et Portugal). NI. Brunet restart Vie. Gen. pour Ia France ct its Missions,
et aussi pour les Filles de la Charitc.
NI. Brunet, en vertu des pouvoirs speciaux, avail designe tI. Placiard
pour lui succeder; un Brcf papal confirme sotto succession. loutefiois, quatre
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Sicardi a Pro-Vicaire General a; cela causa des a renxnts>5 ( un tel office n 'exis_
tail pas dans la CM); aussi, un troisieme Brd' papal (9 (1ecernbre 1806)
stipulait a nouJeau its attributions : NI. Placiard . Vic. Gen. pour la France
et Ics Missions (et Its Filles de la Charite?, M. Sicardi, Vic. Gen. pour I'ltalie. etc.. conuuc prec (•demment. M. Placiard decode, le St. Siege nonunc
successivement les Vic . Gen. jusqu ' a la nomination de NI . De Wailly comnte
Sup. Get). Pout proceder a cette derniere nomination , le St. Siege obtient
Ia det)tission des deux Vic. Gen. MM. Boujart et Baccari ( 16 janvier 1827).

A la niort de NI. De Wailly. on ne trouva pas le a billet du Sup. Gen.
designant le Vic. Gen. is En fait, raconte NI. Etienne, Ni. De Wailly avait
Bien Colt le dit billet, mail, avant de tomber malade, it I'avait detruit. Constitution nellement, it revenait a NI. Salhorgne (premier Assistant) d'etre le
Vice Gen.

Dcrnicr avatar: en 1841, le Sup. Gen., M. bozo, fit connaitrc a l'asscniblec scxennale qu'en vertu de pouvoirs recus du St. Siege. it avail not)une
un Vic. Gen.. NI. Poussou. A cette epoquc lit CM passait des jours difiiciles
qui cesserent quand NI. Nozo donna sit dcmission au Pape. Alors. M. Poussou
resta soul a lad tctc de la CM comnte Vic. Gen. jusqu'a ('election de M.
Etienne. Sup. Gen.

A la mort de M. Bore. incident <, technique a: impossible de trouver Lit)(
des deux clefs ,n6cessaires pour ouvrir la cassette contet)ant It a billet >>. II
fallut briser la cassette . A ht mort de Ni. Louwyck Vic. Cen., cc jut le Pi-emier Assistant, M. Verdier, clue devient automatiquement Vic. Gen.

Enftn , I'AG de 196 8 Out le P. Rafael Sitinz (ct It reelut en 19741 Vic.
Gen. (fn-mule actuelle) . LAG do 1980 a elu Vic. Gen. le P. Miguel Perez
Flores.

2:5. Vic. Gen. 26. Vic. Gen.
Rafael Sainz Miguel Perez Flores

3-10-1968"1 B-7-1980 18- 7-1980;'.........

-625. - Ce."alion: it Sc ir'ottve 8 Vic. Gen. qui out cesse du fait qu'ils out
ete elus Sup. Gen. (Alnteras. Jolly. Bonnet, Couty. Jacquicr. Salhorgne. Fiat
et Verdier). II sc trouve 9 Vic. Gen. qui sons parvenus an a ternte de leur
mandat a (Faure, Perriquct, Pertuisot. Fenaja. Poussou, ^'Lellicr, Cazot, Robert
et Sainz). I)ecedes etant cu charge, 6 (Brunet, Placiard. Hanon, \'erbet,
Sicardi et Louwyck}, et deux out demissionne Boujard et Baccari'.

6. - Curiosilis slalisliques : parrni les 26 Vic. Gen., Its ncuf plus jeunes
soot: Siinz (12 ans), Perriquct (45 a.), Almeras (16 a.!, Fiat (46 a.,:. Bonnet
:47 a.!, Poussou 1,47 a.l, jolly (50 a.y. Faurc (50 a.l et Placiard (5 0 a.).
Les huit en age plus avanc6: Sicardi (74 a.i. Pertuisot (72 a.1, Baccari (72a.).
Salhorgnc (71 a.). et 69 a. Couty. Brunet . Cazot et Robert.

Les cinq qui out cu un mandat plus long: Sicardi ( I I a.. 7 in.. 14 j.).
Saint (11 a., 9 in.. 15 J.), Hanon ( 8 a., 6 in.. 10 j .!, Boujard ( 7 a., 8 in.,
3 j.), Baccari ( 7 a., 7 in., 3 j. ;. Les cinq a mandat plus court : A Irncras
3 in., 21 j . Y, Fiat (4 nt .). Jolly (4 in., 3 j.r. Faure () in., 11 j .:. Nicllier
(5 ni.. 29 j.l.

7. - Ofilandunt esl: conune preccdennnent pour les AC; et Its Superieur (;eneraux (cf. VINCENTIANA 3;1980, p. 191 et 6;1980. p. 401 ct
maintenant a propos du tableau ci-dessus. jc forrnulc Ic souhait : que l'un de
nos historicns (ou un groupe de ceux-ci) ecrive I'Histoirc des Vic. Gen. de
la CM. Pour combier cette lacune. le tableau et notes precedents peuvent
i•u'c des jalons.

Jose-01iol Baylac /t C. Al.
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LE NUOVE COSTITUZIONI
DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

di Carlo BR,!GA, C..11.

11 lavoro firndamentale delta XXXVI Assemblea Generale
delta C.I. f 16 giugno - 8 agosto 1980) c consistito nella revisions
e nella stesutta definitiva del testo delle Costituzioni e degli
Statuti delta Cornunita . Scadeva infatti , con questa Assemblea,
it tempo di sperirnentazione concesso dalla Santa Sede agli
Istituti di vitt, consacrata per rivedcre Ic proprie Costituzioni
dopo it Concilio.
L interesaante e clovcroso anticipare uno sguardo d'insieme
su questo testa the dovra ispirare ncl frnuro la vita della Comunita . Ma non va considerato come un lavoro nato in poclrc
settimane dallb sforzo di alcune Commissioni incaricate di produrlo net caldo di un'cstatc romana. Ha alle spalle tm irnpegno
c un lavoro the ha mobilitato tutta la Comunita per acuni
anni c con sacrifici non indiffcrenti , nello sforzo di ritrovare la
pienezza del Biro fervore per realizzarc it carisma del Fondatore
nella C : hicsa c net mondo di oggi.
Rileggere brevemcntc la storia di questi anni e istruttivo e
costituisce Lill irnpegno a vivere con fedelta le scclte fatte.

1. Preparazione dell'Assemblea straordinaria del 1968-69
I germi del lavoro di aggiornarnento delta C10111111litil 1111'0110
posti dall'Assemblca del 1963 con it decreto clre diceva: a Appena si comiriceranno a pubblicare i ctecreti (let Vaticano 11,
it Superiore Generale formi una commissione di confratelli the
studi i decreti stessi e proponga Lill cammino e un metodo per
tin rapido adattarnento delta Congregazione agli indirizzi del
Concilio. Le conclusioni di questa commissione, sc cosi sembrera
opportuno at Superiore Generale, siano discusse at piu presto in
un'Assemblca straordinaria ». MIa solo it 27 novcrnbrc 1965,
quando it Concilio volgeva orrnai a termine, it Superiore Generate, P. Slattery, giudico essere giunto it momento di nominare
la commissione di studio. Intanto indicava punti di riflessione e
lince di autentico rinnovamcnto.
Alcuni mesi dopo fu richiesto al Visitatori uno studio sit
punti ben precisi relativi ally vita, ai ministeri e all'organizzazione
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fascicolo ciclostilato di 171 pagine: Aggiornamenlo. Elenchus opinionum Prouinciarum Congregalionis de ipsius Congregationis aplatione
menti Concilii Valicani H. Apud Curiam Generalitiam C.M. Romae
(lie 14 mail 1967. Era la prima raccolta organica di opinioni c
di parcri.
Intanto it Superiore Generale (28 febbraio 1967) chiedeva
at Visitatori l'indicazione di confratelli the potessero dedicarsi
ad un lavoro di studio per preparare testi or,ganici da sottoporrc
ally prossirna Assernblea straordinaria. Due mesi dopo (25 aprile
1967) dalla Curia veniva comunicata la costituzione di queste
commissioni e la Toro convocazione a Roma per 1'estatc successiva. Fu quasi una prcassemblea: vi si trovarono impegnate piu di
100 pcrsone, divise in 21 gruppi di studio, the misero insieme
una mole di lavoro non indifferente. Fu utile I'ampiezza delta
consultazione, rna giovo poco alla organicita del lavoro: nc
nacquc un materiale grezzo, troppo diverso per concezione e
metodo c conclusioni. II tutto risulto raccolto in due fascicoli
ciclostilati di complessive 300 pagine: Conclusiones Confratrum
opera, qui coelibus a studiis a die 5 mensis iulii ad diem 19 augusti,
Romae interfuenint, elaboratae. Apud C'uriam Generalitiam C.M. Romae
die 27 septembris 1967. Questo titolo si trova all'interno dei fascicoli; sul frontespizio figura semplicernente: Pars prior o Pars
altera. Placita coeluum c it numero dci gruppi di studio di cui
vengono raccolte le conclusioni. II materiale e abbondante, ma
come dicevamo ancora informs; doveva essere ulteriormente
digerito e selezionato.
Si giunge cos! ad una terza tappa di preparazionc. 11 1
ottobre fir costituita e inizio a lavorare a Roma una commissione
spccialc, di 10 membri, incaricata di preparare uno schema delle
Costituzioni, degli Statuti c dei Direttori, sulla base dei risultati
(lei gruppi (1i studio the avevano lavorato a Roma durantc
Testate precedents. 11 lavoro si protrasse sino a meta gennaio
1968; e it suo risultato fit raccolto in un volumctto di 174 pagine.
stampato a Madrid a causa degli scioperi (let tipografi italiaui,
c rilegato con una copertina nera, dal titolo

Schemata Constitu-

liouunc ac Statutorum Congr gat ion i's A1issioni.s. ipud Curtain Generalitiam . Romae die 25 ianuarii 1968. Il lavoro fit duro, frutto Bella
commissione speciale, ma in contatto con tutta la Comunita.
Infatti sin dall'inizio del lavoro ]a commissione aveva inviato a)
Visitatori tut lungo elenco di qucstioni per conosccre, come
attraverso una votazione, it pensiero delta base.

Qttesto documento fu un po' la guida delle Assembles domestiche e provinciali in preparazione all'Assemblea straordinaria.
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Postulata circa Constitutiones. l'ostulata circa Statuta. Appendices. Poslulata Curiae [, neralis. Apud Curiam Generalem C. AI. Romae die 19
iulii 1968.
Questo ompendio, unito al testo degli Schemata, dovcva
costituire iI ademecum dci delegati all'Assernblea straordinaria
convocata a Roma per it 22 agosto 1968.
Non si I ub certo aflermarc die la Crnnuniti non sia stata
interessata ac un problema vitale come quello della rcvisione delle
C:ostituzioni. ll risultato, forsc, non sari stato del tutto positivo:
mancava anCora quella sensibility the andra maturando progressivarncnto in seguito.

2. L'Assemblea straordinaria del 1968-69
11 22 ag sto 1968 ebbe inizio I'Assemblea straordinaria di
aggiornamen o. Il suo lavoro avrebbe dovuto sfociare in un
nuovo testo 41i Costituzioni che, raccogliendo nova et vetera, cioe
la tradizione vivificante c gli slanci verso move mete, ponesse
la Comunita in atteggiamento di rinnovata ispirazionc per it
futuro. L'Askmblca era coscicnte dell'importanza del lavoro e,
quando ai piimi di settembre, esaurite le formality iniziali, pose
mano at lavoro, decise di trattare del fine, della natura, dello
spirito della alto studio Ic qucstioni principali riguardanti it governo della k:omunita. Nla da (love cominciare? C'cra it volumetto degli Schemata Constitutionum. Fecc la sua apparizione in
aula con I'a^)pellativo di o libro nero », ma fu un'apparizione
motto fugac9: I'Assemblea dccrcto rapidamcntc it suo tramonto.
Fu giudicatol un testo eccessivamente ampio, di carattere troppo
generale c pc co specifico, impreciso e poco ispiratore. Un testo di
Costituzioni avrcbbe dovuto essere breve, esscnziale, preciso. II
o libro Hero )> troveri ]a sua vendetta: servira di guida a mold
ritiri spiritu4li. L'Assemblca si trovava quindi a cominciare it
lavoro da zero. Anche i Postulati delle Province furono giudicati
non vincolarlti. Restavano le tensioni e le preoccupazioni the
delegati por svano con sc. Cos] it lavoro, net rnese the restava,
non pote an are molto lontano. Furono redatti i primi tre capitoletti, nati cresciuti in una fitta serie di diflicolta e di contrasti,
fu impostato in modo molto frammentario e parziale qualche altro
tema (ad esj la vita consacrata), fu stilata quasi per completo
la parte rig}rardante it governo della C omunita. Quest' ultima
parte era esigita dall'cvoluzione the si voleva stimolare mediante
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ally vita e all'organizzazione delta Congregazione. Ma, almeno
per la parts riguardante it govcrno centrale, era resa ancora piir
urgente dall'annuncio Belle dimissioni del P. Slattery ( 18 settembre 1968) c dall'clezione del nuovo Supcriore Generale. it primo
the non sarebbe stato cletto a vita. intro questi limiti si chiuse
it lavoro riguardante le move Costituzioni, it 5 ottobrc 1968.
Sara ripreso c completato net sccondo periodo dcll'Assernblea
dal 18 giugno at 17 agosto 1969. Ne risultcrh it testo chc ha
guidato la vita delta Congregazione fino a11'Assemblca del 1980.
La cronaca delta preparazione e delta redazione di qucsto
testo e ricca di confronti, di contrasti, di opposizioni; ma anche
di una grande capacity di incontro guidato dall'amore ally Comunita, at suo progresso nella realizzazionc delta vocazionc
comune. La scconda sessione 1969) pots ofrire un'idca Belle
incidenze positive e dei timori the le afferrnazioni dell'Assemblea riguardo at scrvizio del poveri nella Chicsa potevano avere
sullc comunita locali. F, gli echi verso on ulteriore sviluppo o
verso una fi•enata non si fecero attendere. Basti ricordare lc vedute discordanti circa it fine delta Congregazione, espresso abbastanza chiaramente nei priori articoli del primo capitolo net
1968, c poi reso contorto e fumoso net 1969, con la farnosa rota
at n. 5. Anche la questions dei voti, Bella loro necessity per
terser fede alla originality delta Compagnia, it modo di realizzare
la vincolazione con la comunita furono punti candenti the
pesarono, con Ic relative tensioni, sulla stessa stesura del testo.
L'identita delta Congregazione, non tanto sul piano di enunciazione, ma di applicazione nei vari aspetti delta vita delta Comunita, si sentono come elcmenti soflerti, non ancora chiaramente precisati ed espressi. Non va dimenticato un certo stato
d'arrimo che inconsciamente condiziono to spirito dci dclegati
davanti alla diversity di situazioni psicologiche e reali del momento, c chc finirono per ripercuotersi in certi comprornessi di
scelta e di determninazione. Si stava passaudo da uno stato di
completa uniformity a quello di nano pluralismo e di nccessaria
diversificazionc, da uno stato di prevalcnza del << comunitario
e quasi dimentico (fella persona. a una piu sana composizione
tra le esigenze delta comunita e it rispetto piu accentuato di
certi valori dell'individuo e di certe sue esigenze. Sono tensioni,
non sempre completamente risoltc in modo chiaro, che si possono notare in alcune norme giuridiche, soprattutto quells riguardanti la vita comune, it ministero, ecc. Tipico esempio puo
esscre it capitolo sulfa vita comune, net quale sembra prevalere
la preoccupazione di difenderc la privacy dei mcmbri. pia sono
difetti pienamente comprensibili: si era all'inizio di urra svolta;
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alla sola buona volonty dei superiori c dei confratelli. Era inevitabilc the questi limiti c queste incongrucnzc apparissero nel
testo dclle Costituzioni; ma non si puo negare chc hanno contribuito non poco a far rillcttcre ai problemi, a rendcre coscicnti
di certc difficolta, a far progrcdirc nella lord maturazionc c
applicazione.
\.1a quanto it nuovo testo delle Costituzioni sia stato positivo, nonostante i suoi difetti intrinseci, l'avrebbe dirnostrato 11
confronto portato dall'Assemblea del 1974.

3. L'Assemblea del 1974
L'Assemblea del 1969 aveva stabilito: o La Congregazionc
della Missione, sotto la guida del Superiore Generale, dovey fare
nei prossimi anni studi serf ed approfinditi, come preparazione
alla prossimi Assernblea Generale, riguardanti la teologia della
vita cristiana, it fine della Congregazione, i consigli evangclici,
i voti nella vita Bella Comunita, ed altre questioni relative alla
nostra vita ».
Per rispondere a qucsto impegno, it Superiore Generale,
nella circolare del 10 gcnnaio 1971 comunicava la nomina di
un gruppo cli sci confratelli, i quali avrebbe dovuto o dedicarsi
all'analisi della nostra sitiiazione e sforzarsi di dirci come possiamo dare yn orientamento vincenziano alla nostra vita, come
unirci senza reticenze agli sfbrzi di apostolato c di carity dei
nostri fratelli cristiani, senza sacriflcare la nostra identity spiriwale » (Vincrnliana 15 (1971) 15). Questo gruppo, riunito a
Roma nel maggio successivo, propose alcuni temi da studiare
anche a livcllo provinciale o rcgionale, indicando un possibilc
rnetodo. 'Traccc piu precise furono pubblicate successivameute in
Fincentiana !flisc. 6 del 1972).
11 29 giugno 1972, it Superiore Generale inviava un qucstionario at Visitatori per conoscerc gli orientamenti circa l'impostazione, it lavoro e it metodo della prossima Assernblea. Dalle
risposte riccvute, it Consiglio Generale pote giy definire la convocazione deJl'Assemblea a Roma per it 16 agosto 1974, e senza
una data limite, la filrmazionc di una cornmissionc prcparatoria
aggiungenclo quattro rnembri al gruppo dei set, la determinazione, salvo it giudizio finale dell'Assemblea, di rinviarc al 1980
l'approvazione defiuitiva dclie Costituzioni. Eventuali cambiamenti sarebbero stati studiati dalla commissione prcparatoria.
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fu fatta su un qucstionario inviato ncl maggio 1973 (cf. Vincentiana 1973, n. 3). Vi e. una buona esposizione dei tcmi, un
richiamo allo stato della Comunita, una indicazionc delle fonti
da terser presenti. Lc risposte delle Province, insieme ad altri
Postulati, furono pubblicate in sintcsi nel n. 4 di Iincentiana del
1974, the era destinato ad essere come it vademecum dei delegati. Un tcsto piu ampio fii distribuito in fascicoli fotocopiati
all'inizio dei lavori. Da tutto questo materiale si note una preoccupazione grandc per 11 testo delle Costituzioni, in vista di
migliorarlo per precisare meglio tanti punti rirnasti un po' oscuri
o non bene definiti. Pero c comune it desiderio di attcndcrc it
1980 per dare un testo definitivo. Intanto la riflessione e to studio sullc nuove Costituzioni avevano portato le Province a
rivederc la lord vita e i loro impegni apostolici, e si potevano
prevedere nuovi fcrmcnti e nuovi cambiamenti originati da
questo confionto.
L'Assemblea ebhc inizio it 16 agosto 1974. Sei anni di
riflessione e di esperienza avrebbero dovuto ofTrire un apporto
non indiflerente non solo alla revisions della vita della Comunita,
ma anche dells sue leggi. Si iniziu con una pre.sentazione dello
stato delta Congrcgazione nelle persone e ncllc opere, furono
prcscntatc csperienze ispirate dai principi posti dall'Assemblea
precedente, e ci si accorse the i fermcnti avevano dato anche
frutti di valore. Ma ci si rese conto anchc dclla grande diflerenza
esistente tra le Province: da quelle pulsanti di vita e di cntusiamo verso nuove aperture, come quelle del terzo mondo; a
quelle piu conservatrici, sia pure con movimenti di ricerca e di
rinnovamento, come quelle del Nord-America e arcs culturali
connesse; a quelle in situazioni quasi di stasi o di sopravvivenza,
come nelle nazioni europee. Si discusse se mettere mano al testo
delle Costituzioni e in the misura; ma ci si accorse chc, nonostante i progressi e le aperture registrate, non si era in condizione
di giungere ad una rcdazione indolore, destinata a perdurare in
modo fi uttuoso. E si accolse I'indicazione gia emersa e segnalata
dal Superiore Generale, di rinviare una revisione a fondo del
testo dcllc Costituzioni all'Assemblea del 1980.
E, allora nacquero, sia pure con molte difl'idenze, quelle
I)eclarationes » the hanno interpretato it testo del 1968-69
senza ritoccarlo materialmente. Queste hanno aiutato a completare e quasi a correggere certi paragrafi del testo. Il fine,
come scelta preferenziale per I'evangelizzazione dei poveri,
viene sottolineato e illustrato mediante l'esperienza spirituale di
S. Vincenzo e le attese della Chiesa e del mondo di oggi. Lo
stesso fine, cos! esplicitato, viene applicato concretamente a
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Comunita . Ache altri capitoli trovano un loro equilibrio piit
giusto e pre so : basta confrontarc le Costituzioni del 1968-69
e le Declarat ones a proposito di vita commie , di consigli evangelici , di vit a di preghiera , ecc. E gli elementi nuovi contenuti
nelle I)eclaraliones Sono alt ^'i fcrmenti seminati per la vita della
Comunita, n4l solco del suo rinnovamento.
Solo it De regimine c alcune parti giuridiche riguardanti
I'incorporazi a alla Comunita , per loro natura non adatte it
Declarationes di carattere dottrinale , subirono una serie di piccoli ritocchi uggeriti dall'esperienza degli anni precedenti.
Oggi po . siamo dire chc i testi del 1974. ptir nati tra moltc
incertez z e sul a loro natura a la loro utility , hanno costituito tin
passo avanti nella chiarilicazionc delle scelte Bella Comunita;
hanno format una linca pill avanzata tie] l'ispirazione c ncll'orientamento di Molte comunita locali. una crescita di maturity nella
ricerca e nell'accettazione di molti valori liuulamentali. L'Assemblca del 1974 quindi , per Ic Costituzioni , si pone su un piano
intet ' IOCutt ) 1'I(,I, perche non corregge mat eri alm etlte i testi, ma
indict c aiuta it Inaturarc (Ii o ^'ientamenti piit precisi in vista
delle sceltr lasciate all':lssenlblea del 1980.

4.

Verso I'Assemblea del 1980

Quale fo^sc l'importanza dcll'Assemblea del 1980 l'aveva gia
pcrcepito I'A^ssemblea del 1974: aveva confermato, in pratica,
lo stesso gov ^'no centrals the aveva visto nascere le Costituzioni
del 1968-69 tic aveva guidato la prima applicazione. Ma aveva
chiesto la co tituzione immediata di una commissions prcparatoria per la rossima Assemhlca, con it compito di animare e
orientare i I vori preparatori, coinvolgendo in essi direttamentc
le comunita ocali e i singoli confratelli attravcrso le AssembIce
Provinciali d 1 1977 c del 1980. Si trattava, soprattutto, di far
maturare ultriormente la coscienza e la rcalta di una partecipazionc dire to della base.
Qucsta ommissione, dopo consultazioni con i Visitatori,
in nominata jit 20 gennaio 1975 c tenne la sua prima riuniouc
nel maggio s(tccessivo. F issu tin piano di lavoro e delle scadenze,
dividendo ii periodo preparatorio in due fasi ben distinte: per
it 1977 alcun studi di carattere dottrinale, per it 1980 la proposta
di tin testo riveduto clelle Costituzioni. E. fu Icdelc al silo programme. (:Ii studi della Cornmissione antpiamente esaminati
dells Province (cf.

r Iiuenliana

1978, it. 6) hanno costituito Ia

base della seconda fase di lavoro: ritoccare it testo delle C:ostituzioni.
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(Instrumentum laboris pro C,onuentibus Provincialibus anti 1979). E nn
lavoro di dettaglio, teso a completare it lavoro delle Assemblee
precedenti. Le risposte delle Assemblee Provincials del 1979 Sono
state abbondanti, e hanno dato origine al Documenlum laboris,
tin fascicolo policopiato di complessive 265 pagine presentato at
membri dell'Assemblea 1980 come strumento di lavoro. Era it
passo quasi definitivo verso it traguardo finale.

5. L'Assemblea Generale del 1980
Abbiamo gia accennato the ha avuto come compito principale proprio la revisions e 1'approvazione definitiva delle C:ostituzioni. Sin dall'inizio ha fatto convergere a cio le site prcoccupazioni e i suoi sforzi. I la accettato it Documenlum laboris della
Commissione preparatoria come punto di partenza, in quanto
gia raccoglieva I'oricntamcnto delle Province; ha formato Ic
commissioni di studio e, muovendosi con sufficiente autonornia,
ha studiato e scelto i problemi e ha portato avanti una linca
ahbastanza coerente per scelte e conclusioni.
Naturalmente, anche questa volta, non sono mancate le
divergenze di opinioni c di valutazioni. I temi candenti sono
stati ancora quelli riguardanti it fine e le implicazioni relative.
Si sono avuti momcnti di vera tensione; poi ha prevalso la linca
delle scelte definite e ispiratrici.
C)ggi ci troviamo tra mano it move testo, the costituisce la
legislazione fondamentale Bella Comunita per i prossimi anni.
E tin testo, almcno per la Comunita, definitivo, nel senso the la
prossima Assemblea non dovra mcttcre all'ordine del giorno una
nuova revisione dells leggi fondamentale della Congregazione.
Nfa e tin testo chc, pur essendo gia suscettibilc di valutazionc
complessiva, ha ancora bisogno di essere studiato e assimilate
per divcntare veramente ispiratorc.
Che giudizio complessivo si puo dare delle nuove Costituzioni?
Anzitutto the ^ till testo alla cui prcparazione ha collaborato
positivamente e direttamentc tutta la Comunita: le proposte
dells Assemblee Provinciali, esaminate e catalogate dalla commissione preparatoria. sono arrivate tutte in Assemblea. Le commissioni e i delegati, nei momenti di scelta e di dccisione importance si sono appellati alle scelte indicate dalle Province. Non c
quindi un testo the piove dall'alto, dal pensiero di till piccolo
gruppo di persone impegnatc a lavorare a tavolino, ma originato
dalla riflessione e dai suggerimenti e i desideri di tutta la Comunita.
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Secondo the e un testo equilibrato, sercno, anche nci punti
di maggiore ificolta o controversia. Non sono ccrto mancate Ic
tensioni, sops ttutto sit certi semi . A volte Ic commissioni hanno
ritirato it lore testo, dope una prima discussions, per ripresentarlo meglio trutturato, pin aderente alle aspcttative delta tnaggioranza. IE, tin testo chc componc in buona armonia le esigenze
delta vita con)une, detl'unita ncll'cssenziale c dcllc diversificazioni
the rispoudoi o a esigenze piit particolari. Non presenta, in breve,
le sproporziohi di impostazione del testo del 1968-69.
Tcrzo: ii , un testo ben preciso sui punti qualiftcanti la Comunita, soptrattutto nei punti the avevano creato difficolta
anche presso 1a Congregazione per i Religiosi. It fine e chiaramcntc indic• o: scguire it Cristo mandato ad evangelizzare i
poveri, ed i• a realizzare nelle mediazioni the furono gia di S.
Vincenzo. I Consigli evangrlici professati in forza dei voti, rientrano nella itutura delta Congrcgazione, ma non sono la ragion
d'essere Bella rostra consacrazione; la loro professione e per
rendere pin stabile e incisiva la rostra dedicazione all'cvangelizzazionc. Questa ispirazionc orienta tutta la formazione, la
vita, I'agirc Bella Comunity. I nostri voti sono « privati >> non
rcligiosi, none sono accettati da nessuno a nome delta Chiesa o
delta (.omuttita: possono csscrc dispensati solo dal Papa o dal
Superiorc G enerale in arlu dintissionis . La Comunita non ci fa
rcligiosi, ma kestiamo de corpore rleri saeculari.c, pur essendo esenti
da11'autorita ctci vescovi, tranne the per it nostro lavoro apostolico, inserito iella Chiesa locale. La stessa vita di comunita non
e fine it sc stessa, ma elemento di aiuto at lavoro comunitario
di evangelizla zione.
Qtarto:i t, un testo ricco di spunti dottrinali dcrivati dal
Vangelo, da magistero delta Chiesa a dalla parola di S. Vincenzo. Piu dj una volta appare riprodotto alla lettera it pcnsicro
e it testa del Regole Comuni, codice fondamentale delta rostra
spirituality. no studio e una documentazione sulle fonti incttcrebbe bent n rilievo qucsta ripresa Bella spirituality originals
vinccnziana. Qualcuno potra addirittura notare the qualche
articolo i' at •.Ite troppo ricco dal punto di vista dottrinale.
Quinto: : c un testo, nella sua materiality, semplice, lineare,
anchc pulitc 11 come espressione linguistica . Senza ricercatezze,
offre una li4lua chiara, un latino fedele alla tradizione ecclesiastica piit clid a quella classica, con apertura anche a tutta una
serie di ncohgismi entrati nclla tradizione piii recente mediante
i testi (let Vilticano H. 1'orse, rcdatto direttattrente in una lingua
modcrna, it lesto avrebbe• avttto una maggiore immediatezza eel
espressivity : il latino. come lingua non familiars agli scriventi.
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almeno alcuni di qucsti aspetti siano ricuperati nella traduzione.

6. Alcuni aspetti di maggiore importanza net testo
Questo sguardo alla storia delle Costituzioni e la breve
valutazione globale non dispensano dal segnalare almeno alcuni
degli aspetti di maggior rilievo chc si possono scoprire anche ad
una lettura affrettata nci singoli capitoli. Sara utile anchc scgnalare quci punti the Sono stati cambiati.
1. Anzitutto la divisione generale. Non e pii in sette capitoli,
ma in tre grandi parti con una serie di capitoli c di sezioni.

II tutto preceduto da una Introduzione abbastanza ampia.
La prima parte o La vocazionc » abbraccia in un testo
unico gli articoli the formavano i capitoli relativi at fine, alla
natura e allo spirito delta Congregazione. 11 testo scorre tutto di
seguito senza pii^ sottotitoli (nn. 1-9).
La seconda parte « La vita nella C:ongregazione » e ampia
e suddivisa in sei capitoli: 1. 11 lavoro apostolico (nn. 10-30);
2. La vita comunitaria (nn. 31-43); 3. La eastity, la poverty,
l'obbedienza (nn. 44-57) ; 4. La preghiera (nn. 58-69) ; 5. I
membri delta Congregazione, con tutto cio the riguarda la loro
ammissionc in Comunity, i loro diritti e doveri fino alle norme
chc ne regolano una eventuate uscita (mf^ . 70-110); 6. La fbrmazione, con i principi generali e le norme riguardanti la promozione delle vocazioni e i vari gradi delta formazione stessa
(nn. 111-143). L una parte articolata in modo che abbracci i
vari aspetti (fella vita della Comunita nelle sue rcalizzazioni, e
i membri stessi come attori di questa vita.
La terza parte raccoglie tutto cio the riguarda << L'organizzazione >>. l)opo alcuni principi generali (nn. 144-148), la
prima sezione comprende tre capitoli: 1. 11 governo centrale
(nn. 149-I79); 2. L'amministrazione provinciale e locale (nn.
180-206); 3. Le Assemblee: generate (nn. 212-222), provinciale
(nn. 223-234), domcstica (nn. 235-236). La seconda sezione raccoglie i principi c le norme relative all'amministrazione dei beni
temporali (nn. 237-250).
Complessivamente, rispetto at testo precedente, le nuove
Costituzioni hanno 25 articoli in pii ^ : si passa da 225 a 250.
Cio e dovuto a una suddivisione di alcuni articoli e all'introduzione di alcuni altri elementi.
2. L'Introduz ione ^ no elemento completamente nuovo. Era
stata concepita dally Commissions prcparatoria come spiegazione
del fine centrato sull'evangclizzazione (lei poveri alla luce delta

- 73 dottrina e dell'cspcricnza di S. Vincenzo. In cssa trovava posto
la parte centrale dell'art. 1 dcllc Regole Comuni.
Accettata, in linea di principio, da quesi tutte Ic Province,
e stata, in Assemblea, uno dei testi the hanno suscitato maggiore
battaglia. Rispetto at progctto iniziale, 1' Introduzione cambia
natura: non e piii soltanto una giustificazionc del fine, ma diventa una presentazione di quell'espericnza spirituale di S. Vincenzo cite haguidato it Santo ally fcmdazione delta Missions c a
concepirla cosI com'c nella sua identity specifica. E una premessa di carattere storico, ma di una storia maestra di vita,
the mostra la continuity originale delta Missione.
La battaglia, in Assemblea, si e centrata prima sull'opportunity di cor)servare net testo it n. 1 dcllc Regole Comuni, e
sul valore cite talc collocazione gli avrebbe conferito: testo costituzionale, 0 soltanto storico? Poi, una volta stabilito chc qucsto
testo rimanesse nell'lntroduzionc, la battaglia si e spostata sul
valore di tutto it testo. Non e it caso di rifare tutta la storia,
con i suoi risvolti non sempre chiari ne dichiarati. Alla fine
I'Assemblea stcssa ha dato l'interpretazione del valore di questa
Introduzione c Belle sus finality: a l: storica; vuolc cssere ispiratrice; contiene clementi attraverso i quali si possono capire
meglio gli stessi articoli dells Costituzioni ; e unita inseparabilmcnte alle Costituzioni, c insiemc ad else sari presentata alla
Santa Scde; viene anteposta come "Introduzione" alle norme
strettamente legali o giuridiche, the si trovano soltanto net torso
delle Costituzioni D. In parole pin semplici, corrisponde all'introduzione ci tin documento pontificio: serve ad ambientare
storicamense e ctottrinalmente, a far comprendere le normc the
poi seguono liel corpo del documento; non ^. una parte strettamentc lcgislativa, in quanta cite lc norms vengono dopo, ma fa
parte integrate del documento.
L'impostazione dcll'Introduzione, estesa non al solo fine, ma
a tutta la visione delle note proprie delta Congregazione, era stata
chiesta dal gruppo italiano. E ci sembra un boon preambolo
per illuminate e far capire le caratteristiche originali delta Congregazione vincenziana non soltanto sul piano storico, ma anche
dottrinale ed esistenziale. Naturalmente, non Ic va data maggior
valore di quanto ha inteso darts l'Assemblea. Crediamo vada
valorizzata soprattutto sul piano ispiratore.
3. Nell parte riguardantc la mca.zione si possono sottolineare qucst^ clementi :
a) Sc(irnpare it n. 1 del testo precedents, di caratterc
storico, ampiamente assorbito dall'Introduzione.
b) II fine delta C. XI:. viene precisato in modo unitario
nella scqucla di Cristo chc evangelizza i povcri, e trova la sua
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propria perfezione, dell'evangelizzazionc specialmente dei poveri
piu abbandonati, nella fortnazionc del clero e (lei laici per it
ministero. Tuttavia, mentre net testo del 1968 si riprendcva a
questo proposito la formulazionc del n. I dclle Rcgole Comuni
(era stato un compromesso davanti alle difficolty insorte contro
qualsiasi nuova riformulazione), questa volta 1'Assemblea lia
prefcrito affiancarc alla fedelta at Fondatore una formulazionc
attualizzata rispondente alle situazioni del mondo di oggi. C:osi,
it propriae perfections studere vicne prccisato con it rivestirsi dello
spirito (Ii Cristo e l'acquisto della perfezione rispondente alla
propria vocazione. Ai poveri, maxime ruricolis, si sostituisce la
visionc attualizzata dci magis derelictis. Al clero da formarc, si
affiancano i laici da avviare at compito dell'evangelizzazionc.
Tutto cio c da vedere non come semplice ripetizionc di un
passato glorioso, ma come tensione costante ad un aggiornamento progressivo, the arriva sino ad aprire nuove vie (n. 2).
c) La natura della C.M. vicne espressa in modo chiaro e
preciso, come elemento di fedelta at patrimonio originale: a La
C.\I. e una socicta apostolica, dotata di una propria secolarity,
clcricalc, di vita comune, csente... ». Affcrmazionc, anchc sul
piano giuridico, ben definita, a confi•onto delle affermazioni
mcno chiare del 1968. L'articolo relativo al membri della Congregazione (n. 4) fa da passaggio tra la descrizione Bella natura
c dello spirito delta Comunita.
d) C16 the riguarda lo spirito e ripreso, in gran parte
anche come formulazionc, dal testo precedente. Da sottolinearc
la centrality del Cristo, in piena fedelta alla tradizione vincenziana, come << regola delta Missione >>. Di qui la riproduzione dei
suoi atteggiamenti spirituali verso it Padre (n. 6), la pratica
delle Cinque virtu (n. 7), l'csigenza di apprendere questo spirito
mediante to studio delta dottrina del Fondatore (n. 8). Importante 1'ultima afTermazione: o La nostra vocazione, cioc it fine,
la natura, to spirito, devc oricntarc la nostra cvangelizzazionc,
la vita comunitaria, l'organizzazionc >> (n. 9). Vuol dire the la
nostra vita non deve copiare la vita del Monaco, ma quella.
dell'evangelizzatore. E le implicazioni sono importanti sul piano
pratico. Rileggendo con attenzione i nuovi testi dell'Introduzionc
c dci primi nove articoli, ci si accorge come I'Assemblea del
1980 ha ahhandonato formate indefinite c un po' confuse come
quclle del 1968. per optare a favore di una chiarezza precisa.
Non solo vicne abbandonata la nota, c it suo contenuto, at n. 5
del capitolo primo; ma la scelta chiara dell'evangelizzazione dei
poveri vicne f ctta con determinazione. L' vicuc portata avanti e
applicata nei vari capitoli successivi. Vi si scurge facilmente
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state it gradino per giungere ad un piano superiors. Le affcrmazioni di principio, naturalmente, avranno bisogno delta conferma
di scelte fatte sit fatti concreti.
4. 11 caitolo the orienta la vita aposlolica delta Congrega-7 zone
c stato profoiidarnente rifuso, migliorato e ampliato. Da sottolincare :
a) I principi generali. La Comunita riconosce di essere
chiamata ad cvangclizzare i poveri, e vcdc in cio o una grazia
e una vocazionc >>, quasi la sua very natura in. 10). 1 sentimenti
ispiratori dcl nostro apostolato dcvono essere quelli di Cristo chc
ha compassionc delle folle the vanuo a lui, lino ad annunciare
c renders cffettivo it Vangelo (n. 11). E allora ecco itna serie di
connotazioni the devono carattcrizzare lc scelte del nostro apostolato: Ia preferenza act un lavoro in mezzo ai poveri, 1'attenzione anche cli denuncia davanti a situazioni di ingiustizia net
rnondo, la scelta corntnritaria del lavoro come inrpegno e responsabilita, la di$ponihilita, it rinnovamcnto continuo. Insomnia, it
fare in modo che, rrrentre cvangclizziamo i poveri, tic siamo da
cSSi cvangclizzati n. 12).
Scelte concrete di campi di lavoro, di rnetodi. ccc. vengono
affidate alle singole Province the devono preoccuparsi delta
inserzione c del coordinamcnto rcali nella Chiesa locale.
b) I carpi di apostolato, tradizionali e nuovi, vengouo
passati in ras;;egna. Missioni at popolo c ad gentes, formazionc
del clero, assi$tenza spirituale alle Figlie delta Carita c alle associazioni caritative sono, naturalmente, ricordate singolarmcntc c
quasi con prefercnza. 1\Ia va segnalato to spazio clato allc rnissioni ad gcntcs, in armonia con l'impegno rinnovato da parts
di tutta la Chiesa per qucsto scttorc ("cf nn. 20-22) c I'accento
sulla formazioire di ministri laici per la comunita cristiana i n. 19).
Non occorre fermarsi sidle indicazioni, del recto somrnarie, (late
a nuove lorrme di apostolato the non possono non coinvolgere
la Comunita.
Un accenno a parte merita it n. 26. P, on richiarno a imitare
S. Vincenzo ncl lasciarci guidare verso attivita di assistenza per
gli emarginati, IC vittirne di calarnita pubblichc, di ingiustizic
sociali, per i poveri di quclla povcrta morale. spesso nascosta,
caratteristica del nostro tempo. E un lavoro da compiere per i
poveri, ma anche in collaboraziorre con essi, in modo da educarli
a riconquistarc tutta la loro dignity umana. Intcressantc pure
]'accenno del n. 27 all'opera che le Province dcvono compicre
per affrcttare 1'avvento della giustizia socials.
Anche questo capitolo riscnte dci vantaggi dcrivanti clalle
Declarationes del 1974 i alcuni articoli sono ripresi letteralrnentc).
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apcrtura verso nuove mete piuttosto the verso la conservazionc
del tradizionale. Non va nascosto Pinflusso dei confratelli del terzo
mondo nella redazione di qucsto capitolo: erano in maggioranza
nella commissions incaricata di prepararlo. Forse e stato un
regalo, uno stimolo per tutta la Comunita, perchc prcnda coscienza dei problcmi emergenti, o meglio ormai assillanti, nel
mondo attuale con le loro forme ed espressioni the sono di
rottura.
5. Anche it capitolo sulla vita comunitaria risulta profondamente ristrutturato: arricchito nei principi, fbrmulato con maggiore precisions, direi quasi migliorato anche nei confronti delle
Declarationes del 1974.
a) Da notare anzitutto 1'affermazione the la vita comunitaria e una caratteristica della Comunita. 11 nostro modo di
vivere ordinario. 1P, voluta da S. Vincenzo come elemento proprio
della missione. 11 nostro vivere insieme non e fondato su esigenze
monastiche di pratica comunc dei consigli evangelici, o su esigenze canonicali di vita comune per it clcro: e uno stare insieme
per poter meglio lavorare insieme. « La comunita vincenziana
c ordinata all'attivita apostolica, a prepararla, a stimolarla continuamente, ad aiutarla >> (cf. no. 31 e 33). Cio, naturalmente,
ncll'ambito di quella autonomia necessaria ad ogni comunita
locale, componendo le esigenze del bens particolare e del bens
comune di una Provincia o di tutta la Comunita (n. 35).
b) La nostra vita di comunita dcvc trasformarsi in una
very comunione di vita, di lavoro, di preghiera, di partccipazione
dei beni (n. 37). La vocazione comunc a seguire Cristo evangclizzatore e anchc principio dei vincoli di affetto the devono
esistere tra di noi, in un clima di vera amicizia c di mutuo rispetto. II lavoro di evangelizzazionc, comune a tutti i membri
della conuulita, deve non mortificare i doni c i carismi dei singoli,
ma indirizzarli in modo arricchente ally vocazione comune. Di
qui la partccipazionc alla preghiera comune, come principio c
culminc della vita della comunita, e la partccipazione (lei beni
materiali come espressione della fraternity.
c) Qucsto ideals c da costruire mediante la concordia the
spinge all'aiuto scambicvole mediante it servizio dell'autorita
afTiancato dally corresponsabilita c da un'obbcdienza attiva,
mediante it dialogo the aiuta ad uscirc dall'isolamento c dal
pcrsonalismo, mediante I'attenzione alle esigenze altrui, c la corrczionc fratcrna (n. 36). In tal modo si crea non solo una struttura. ma uno spirito, una comunione di intenti c di ideali.
d) La vita di comunitA non deve csscrc qualcosa chc li-
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vella, chc diktrugge I'individuo con le site peculiarity. I)oLbiamo dare not stessi c cio the abbiamo per costruire la comunita. MIa in comunita va rispettata anche I'individualita di
ciascuno. I✓ mportante a qucsto proposito I'art. 34: o Dando
not stessi e quanto abbiamo, edificheremo la comunita. In pari
tempo peso bisogna avere 11 giusto rispetto per cio the si rifcrisce
alla vita privata; i valori personali siano favoriti dally comunita;
le initiative dei singoli siano riconosciute alla lace del fine e dello
spirito della missionc. In tal modo la diversity di carismi dci
singoli concor+rono ad accrescere la comunione e a rendere fruttuosa la missi ne ». f•: tin elemento the non appariva nelle nostre
norme prima del 1968-69, the allora venne un po' esagerato,
the ora nitro ,a it suo giusto equilibrio nclla visione d'insieme.
6. Il c pitolo riguardante la pralica dei consigli evangelici,
anche se ritoccato come formulazione esterna, conic contenuto
rimane sostanzialmcnte uguale al testo precedente. 11 cambiamento pia signifrcativo sta nell'aver messo al primo posto it voto
di << stability » the viene identificato con l'impegno, rafforzato
dal voto, di dedicarci per tutta la vita in Congregazionc alla
cvangelizzazigne dei poveri. Questo voto e fondamcntale, e la
ragione della nostra consacrazione, e ad esso sono ordinati gli
altri tre voti' x•elativi alla castity, ally poverta e all'obbedienza.
Questa preci s;azione, del recto conforme alla tradizione e alla
dottrina vincc iziana, e the qualifica la nostra Comunita nella sua
connotazione !di secolarita, era giy stata sottolineata nel 1969
dalla nuova (Formula dei voti. Ora viene recepita anche tic]
testo delle Cc*otituzioni. Infatti it primo articolo di qucsto capitolo cos! inizia: a Nel dcsidcrio di realizzare la missione di Cristo,
facciamo voto di dedicarci tutta la vita nclla Congregazione
all'evangelizzazionc dci poveri. Per compiere questa vocazione,
abbracciamo la castity, la poverty e I'obbedienza secondo lc
Costituzioni c gli Statuti >>. Nel 1968-69 un articolo con qucsto
eontenuto Si trovava alla fine del capitolo, in armonia con la
successione (lei voti secondo la vecchia formula della professions.
Altro cambiamcnto, rispetto at testo precedents, c it trasferimento at capitolo sui membri della C ongregazionc, tic] contesto
Bella loro am}nissione in Comunita, degli articoli the spiegano
la natura giui dica dei nostri voti c it mornerito Bella loro emissions. La si ti'ova tutta la parte giuridica; qui si conservano gli
clementi spirituali e pia dottrinali.

7. 11 capitolo sulla preghiera
Si a sempre rivelato uno dei pia diflicili da comporre nellc
ultimo Assemblee: a capitato nel 1969, si c ripetuto nel 1974,
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dcl 1980.
11 testo the abbiamo davanti c se ^ nplicc c lineare:
(j) Ulna scrie di principi. Anzitutto 1'esempio di Cristo.
come modcllo non solo di momcnti di preghicra, ma di tutto no
atteggiamento , the si identifica con la ricerca costante Bella
volonta del Padre in. 58). Poi it valore delta preghicra per it
missionario : it « datemi tin uomo di preghiera e sari capace
di tutto » + n. 59 . F. ancora, nella proiczione della nostra vita
consacrata all'apostolato, la compleni entaricta tra apostolato,
vita fratcrna c preghicra the da origine alla figura del missionario
vincenziano contcmplativo ncll'azionc c apostolo ncll'oraz.ionc
it. 60). F. finahnentc Ic note the devono caratterizzarc la preghicra
del missionario vinccnziano: spirito filiale, umilta, fiducia nella
Prov-videnza, amore per la bonta di l.)io (n. 61 ). Sono le note
della preghicra del povero, the S. Vincenzo aveva voluto prendere per se e per i suoi figli.
Altra caratteristica della nostra preghicra: it trasformare in
preghiera it nostro ministero nella sua triplice dimensione di
scrvizio Bella payola, (lei sacramcnti c Bella carita, e gli stessi
avvenimenti delta vita. F. tipico l'csctnpio c I'insegnamcnto (lei
Fondatore nellc conlcrenzc: pren(lcre spunto per fa preghiera
c per chiedere la preghiera dagli avvenimenti Bella vita personals
c della Comunita. Ii pregare. faccndo preghiera it ministcro,
significa cntrare maggiormente in comunionc con ('uomo, con it
povero; it vivcre, lo sperimcntare la sua fede , it suo cammino
verso 1)io in. 62).
b) Sul piano pratico, fa norma di vivere in modo autentico e vivo la preghicra liturgica. Nc vcngono sottolincati tre
aspetti: la celcbrazionc dell' 1?ucaristia come fonts c culmine
della vita comunitaria, e conic realizzazione della rostra oflcrta
spirituale; la freyucnza della partecipazione al Sacramento della
riconciliazione, come elemento di convcrsione continua a di
riscoperta dell'autenticita della propria vocazione; la liturgia
delle ore, come realizzazione della preghiera continua , parse (lei
lavoro apostolico (n. 63). Non maraca l'accenno alla preghicra
comunitaria in altre forme, conic clemento animators della
comrurita locale, come mornento di com ^ urione c di conrtulicazione dell'espcrienza spirituale c apostolica (u. 64). Valorizzata
pure la preghicra piir strettamcntc pcrsonale, privata, the accompagna durante tutta la giornata, c the deve prcparare,
estendere e completare la preghiera comunitaria e liturgica
(n. 65).
Poi 11 richianur alla fedelta agli atti e alle pratiche di pieta
tradizionali nella ( ;omu ^ iita ( n. 66), a al culto dei misteri Ionda-
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della Nfadon a e dei nostri Santi, come espressione di fcdelta
della dottrin e alle sane tradizioni delta Contunita (nn. 67-69).
>; no capitolo semplice, lineare. Non vuole esscre un trattato
di spirituality nc sulla preghiera. Vuole solamente richiamare Ic
note caratteristiche delta preghiera del missionario vincenziano,
it quale nclla preghicra dove trovarc la forza c la lints principals
del suo favor > e Bella sua vita.

8. De sodalibus
Dopo la I descrizionc delta vita Bella Connutita nei suoi
aspetti di ap(#stolato, di comnnione, di consacrazionc c di preghiera, si pit sa a considerare coloro the questa vita devono
rcalizzare.
Il capita o 1)e sodalibus riprende la materia del capitolo
corrispondcnt net testo anteriore. \c diamo solo qualche accenno per Ic parti nttove.
a) Dopo la distinzionc tra chicrici e hatclli laici, tendenti
tutti ad unit ;tncclesima vocazionc, viene stahilito cite I'anunissione in (lorniutita coincide con I'ammissionc at Serninario Interno. Qucsto ha la durata di no anno. Alla line dei dodici mesi
di Seminario, o dopo no anno dall'ammissionc in Comunita,
si fanno i « Iona proposita », i cosiddetti « Proponimenti >: si
riprende cioc ucsto passo, di un impegno dichiarato davanti a
Dio e alla Colnunita, di volersi preparare all'emissione del voti
per realizzatc, la vocazionc evartgelizzatrice per lutta la vita
nella comturita vincenziana. Le Province possono collegarvi anche rota forma da loro giudicata opportune di vincolazione,
mediante un impegno esterno, scritto, the espliciti ('impegno
morale del candidato. Ma non si parla, anzi si esciudono, di voti
temporanci: Sono qualcosa proprio degli Istituti Religiosi, alieno
alla rtostra na^ura e alla nostra tradizione primitive. a Proponimenti a ed al e eventuali forme di vincolazione si possono rinnovarc di am in anno find all'emissione dei voti.
11 primp criodo di firrmazione, secondo la norma generals
cite apparira ache net futuro Codice, deve cssere di almeno
due anni c it( n superiors ai nove. Le vane tappe della formazione, quindi, ton vanno stabilite o misurate con la sola scadenza
dcgli anni, ma secondo la progressiva maturazione dell'individuo.
La prepafazione ai voti viene realizzata mediante i u Proponimenti >. 11 voti. da pane loro, sono la contlizioue ultinta
per 1'incorporzione definitiva in Comunitit. La loco emissions,
preceduta dal a domanda clef caudidato c (lit lt'accettazionc da
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una promessa scritta, quasi tin contralto, con la Comunita,
indipen(lente e prcccdente ai voti. Si ritorna alla linca piit semplice delta nostra tradizione, it cui abbandono aveva suscitato
diflicolta, anchc se per motivi alquanto divcrsi, da parts delta
Congregazione dci Religiosi.
b) La natura dci nostri voti vienc chiaramentc espressa,
riprendendo i termini delle delinizioni pontificie dai documenti
di approvazione delta Comunita e dci voti stessi: « Per concessions dci Pontefici Romani i nostri voti sono: perpetui, in quanto
ci fanno dedicare per tutta la vita nella Congregazionc a realizzare it suo fine; privati, in quanto the nessuno Ii riccvc ne a
nomc delta Chiesa nc a nome delta Congregazionc; riservati,
in modo the possono essere sciolti solo dal Pontefice Romano
o dal Superiore Generale in caso di dimissione ». Segue poi
I'affcrmazione delta nostra appartenenza at clero sccolare, nonostante i voti: un elemento in piit per spicgare la loro natura
privata, non religiosa.
Su questo punto non vi sono cambiamenti: vi si uotano
piuttosto precisazioni e puntualizzazioni motto importanti per
risolverc le questioni increnti alla natura della Comunita e alla
sua collocazione tra le diverse categoric del popolo di I)io, e la
scelta delle leggi the Ic riguardano.
c) Un'altra sezionc the viene rivista e quella comprendente le norme relative ad unit possibilc uscita dalla Congregazione. I procedimenti vengono semplificati sulla linea di quanto
dira it (:odice di I)iritto Canonico in rcvisione. In questa sezionc
vengono incorporate anchc le facilitazioni finora concessc dalla
Santa Sedc ai Superiori Maggiori per risolvcrc le diflicolta the
qualche confratello puo incontrare, per problerni di qualsiasi
genere, net suo vivere in Comunita.
Come si vede, ?^ tin capitolo eminentemente giuridico, ma
con dells innovazioni the vanno vedute soprattutto in una proiezione spirituals per la formazione progressiva all'impegno di
consacrazione alla propria chiamata di servire I)io nci poveri.

9. Formazione
Ultimo capitolo di questa parts, quasi una continuazionc
logica del precedents, e qucllo rclativo alla _/ormazione. C:onfrontato col testo precedents, neppure questo capitolo presenta grandi
cambiamenti. Si ha soprattutto una migliore disposizione del
contentito. Si tienc conto delle dcterminazioni precedenti, del-
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della vocazionc vincenziana. L.'insicme del capitolo ofli•e tin quadro completo, dalla prima scclta del candidato a favore di tin
ideale apostolico a favore dci poveri da realizzare nella comunita
vincenziana, lino al rinnovamento costante della formazione
ricevuta net ,`cminario a nello Studentato, da farsi mediante la
formazionc cosiddetta a continua >>.
Sono inte,ressanti gli spunti the ricorrono qua c la, nella
descrizione dell'iter della formazionc, concernenti la preparazione
al ministcro specifico dell'evangelizzazionc dci poveri, e the
richiedono di o andare ai poveri a prendcre contatto con la loro
vita >> (n. 116 J), di procurarsi rota convenicntc c concrcta conoscenza degli Uomini, specialmente dei poveri, delle loro necessita,
aspirazioni, problematiche I n. 121,1) : di « prendere coscienza
delle radici 4clla povcrta net mondo, e degli impedirnenti the
ne dcrivano lla evangclizzazione » (n. 130), ecc. Importante e
logics anche l'insistenza sulla formazione vincenziana: it n. 115
afferma the la nostra formazionc, in un progredire continuo,
deve tender a far s] the i inembri della Comunita risultino
idonei a realizzarne la missions. Imparino quindi ogni giorno
piit the Cristo a ccntro della nostra vita c rcgola della Missione.
Di qui I'esigEnza di conoscere c praticare la spirituality vincenziana (n. 116,2), di vivere la vita comunitaria vincenziana (n.
117), di esserc iniziati progressivamente alla vita vincenziana
(n. 123,2), di conoscere la Comunita altravcrso la storia, la
tradizione vincenziana, la partecipazione ai ministeri specifici, ecc.
(n. 124,2).
Come si vede, ii principals impegno della nostra formazione a di re{tdcrci capaci di risponderc alla nostra vocazione, di
essere idonei is realizzarla picnamente con lo spirito e la pienezza
di ardore apgstolico chc deriva dalla pienezza spirituals originate
dalla conoscenza sperimentale di Dio e del fratello. Non quindi
una semplice formazionc teorica, ma tin inscrimento graduate
nelle rcalta profonde della vita a della C:hiesa.

10. L'organizzazione
Tutta 1^ terza parte si rivolge aII'organizzaztone Bella vita
della Comuriita mcdiante it suo governo, basato sulla coopcrazione
ftttiva tra tutti i confratelli, c net dialogo costruttivo tra la base
e i superiori. (:omc tutti hanno la responsabilita di realizzare ]a
missione, cos! tutti hanno pure la responsabilita di costruire
quella comunita the deve rendcrla effcttiva. Vi sono i vari gradi,
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di comunione a di annuncio.
Non 6 necessaria una presentazione dettagliata di questa
parte , the del resto risulta praticamente intatta rispetto al testo
precedente . Poche le modifiche , the comporteranno qualche
ritocco anchc nelle norme provincials.
Lo stesso puo dirsi della sezione relativa all' amministrazione
dei heni materiali , chc dove essere ispirata da grande distacco,
da profonda fiducia nella Provvidenza, dalla coscicnza chc i
nostri hens ci sono dati perche ci servono a compicre la missione
chc abbiatn(, da 1)io.

Ecco le lincc chc ci a sembrato utile mettcrc in risalto dalle
nuove Costituzioni. Prima ancora di averne it testo in una edizione da leggerc con calma, da meditare, da assimilarc, ci i•
sembrato bene darne come un anticipo di quelle linee fondamentali
e di quei principi the ne sono veramente animatori. La loro
mcditazione c un passo the si aggiunge al lavoro di accettazione
chc ha segnato progrcssivamente la vita della Comunita in questi
anni, e the c pegno del suo rinnovato futuro.
(u Annali Bella M issione »
n. 3 (87 ), 1980, p. 171-194)
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THE GENESIS OF THE
VINCENTIAN STUDIES INSTITUTE
The richness of the Vincentian heritage has grown during
the period of more than three hundred years since the death of
Saint Vincent de Paul. It is a heritage that has influenced history both secular and religious; it has left its impress upon the
world of social development and humanitarian consciousness;
and in a very special way it has brought forth a spirituality
which has endowed the Congregation of the Mission and the
Daughters of Charity as well as agencies and associations of the
Church in general.
The notion that this heritage should be intensified within
us was expressed during the General Assembly of the Congregation of the Mission in 1974. It was felt that a new and revitalized effort must be made to preserve what had developed
in the past and enhance, by research and investigation, the
Vincentian history, thought and ideals for the future.
To this end, the Very Reverend James W. Richardson,
C.M., then the Superior General of the Congregation of the
Mission, issued a letter under date of April 17, 1975 in which
he said:
Those members of the Little Company, who have studied Saint Vincent,
have done so by personal preference and the entire Congregation has profited from
their work to the extent that the work has been published. I thank them for
all that they have done and continue to do. A great deal of research, however,
which would have been valuable, remains virtually unknown.
In lirae with the work of the last General Assembly. we believe that this
work should be encouraged , supported and coordinated . The thought of Saint
Vincent should serve as a guideline and a direct renewal within the Company.
This research would also be an orientation for those who autside the two Communities derive their inspiration from Saint Vincent.
That is why I am asking all the Confreres who are studying Saint Vincent,
and those engaged in the history of the Company to accept the formation of a
o Vincentian Studies Group ». I am asking bather Andre Silvestre to do whatever is necessary to assure the creation and success of this group.
The group will meet from time to time, according as it decides . In addition
goals, such a group would:
to other possible
- periodically review the work of Vincentian studies;
- - start work on a particular research theme which the group would
4termine or which would be requested of it;
- t look to the publication of works or theses or their translation.
It goes' without saying that such works would provide valuable insights
into the preparatory work prior to the 1 980 Assembly, without, however, the
existence of the work of the group being confined to the preparation of the Assembly.

The meeting recommended by Father Richardson was held
in Paris, under the chairmanship of Father Silvestre in September
1975, following the Canonization of St. Elizabeth Ann Seton in

that same month. Confreres representing Provinces from six
nations attended the meeting and they established an organization,
entitled Groupe International d'Etudes Vincentiennes (G.LE.V.). The
organization received the approval of the Superior General and
the General Curia. It was to have a three-fold objective: (1) to
promote scientific Vincentian studies and assure their dissemination; (2) make known Vincentian thought and spirituality;
and (3) help the Confreres to have a better knowledge of' their
heritage.
The organization is made up of Confreres named by their
respective Provincials; the members elected a secretariat or
executive committee. These secretaries elect the President of
G.I.E.V. Currently, there are secretaries for the English-speaks
ing Provinces, for the French, the Italian and Spanish Provinceand for the Central Europeans. Because of the large number
of English-speaking Provinces there are two secretaries for this
section. Since 1975 they have been Fathers John Carven of the
United States Eastern Province and Stafford Poole of the United
States Province of the N Vest.
At the 1975 meeting, Father Luigi Mlezzadri of the Roman
Province was elected President of the Secretariat; Father Andre
Silvestre has acted as liaison with the General Curia in Rome.
The Secretariat has met each year to determine specific purposes
and objectives, to outline the work of research, to coordinate
the projects being pursued in the various Provinces and to encourage the publication of these works. In 1976, the Secretariat
met at the Bcrceau (France) ; in 1977 at Eefde (Holland) ; in
1978 at Niagara (United States); in 1979 in Madrid (Spain)
and in 1980 in Rome. Observers, from the country hosting
these meetings, have been invited to them.
Out of G.I.E.V. there have emerged national groups dedicated to the general objectives of the organization and specifically
to research and publication of projects of concern to their respective Provinces.
During the 1978 meeting at Niagara University, the delegates
from the United States Provinces held two informal meetings at
which they discussed the possibility of establishing an American
counter-part of the G.I.E.V. It was recognized that the objectives
of the international group could best be achieved by the corporate initiative and activity of the five American Provinces working
cooperatively. Consideration was likewise given to the participation on the part of the American Provinces of the Daughters
of Charity.
A proposal was drawn up and presented to the Vincentian
Conference (the Provincial Superiors of the Provinces of the
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acted favorably on the proposal and authorized two organizational meetings , requesting the interested Confreres to draft a
Constitution and a set of By-Laws. In addition, they asked
that a tentative budget he presented for consideration. The
first of these meetings was held at Kenrick Seminary , St. Louis,
in November 1978; the second at :later Dci Provincial House
of the Daughters of Charity ( East Central Province ), Evansville,
Indiana, in March 1979 where Father John Zimmerman acted
as host.
The Constitution and By-Laws and the Budget which resulted
from these meetings were accepted and approved by the Vincentian Conference in October 1979. Daughters of Charity have
been kept informed of the progress of the organization and have
been invited to participate in the newly formed Vincentian
Studies institute.

An organizational meeting was hold at St. John's Seminary,
Camarillo, California , in March 1980 at which time the Vincentian Studies Institute was formally inaugurated w ith the
election of the following officers:
Rev. Frederick J. Easterly, C.M.
St. Vincent's Seminary
500 East Chelton Avenue Philadelphia , Pennsylvania 19144
Presi4iug Officer

Rev. John E. Rybolt, C.M.
Vincentian Provincial Office
1723 Pennsylvania Avenue Saint Louis, Missouri 63104
Secretory - Treasurer

Member, Executive
Rev. Douglas J. Slawson , C.M.
Committee
St. John's Seminary
5012 East Seminary Road Camarillo . California 93020
Other matters discussed at this meeting included the specifics
of the 1980 Budget, recommendations for the distribution of a
periodic Bulletin for the dissemination of news regarding Vincentian publications and activities, and the issuance of the annual
journal to be entitled Vincentian Heritage.
The most recent meeting of the Vincentian Studies Institute
was held at Niagara University on October 3-5, 1980. Plans
were completed for the first issue of Vincentian. Heritage which
will appear in January 1981. In the future, the publication of the
journal will coincide with the Feast of Saint Vincent de Paul
in September 1 each year.
j ^« Bullet. Vinc. Stud. Inst . » , it. 1, 1980)
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VITA CONGREGATIONIS

CURIO
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El Superior General , el 5 de encro, regresa a Rona (estaba en Paris
desde hacia una setnana per asuntos de la Hermanas). El 6 y el 7 participa
en los actos de la ordenaci6n episcopal de Mons. Zico. Del 12 al 22 de
enero. diversos asuntos lo reclanian en Francia a Irlanda. Los dias 26-28
preside en la Curia unas jornadas del Consejo un < tempo forte » cuyas decisiones son comunicadas en seguida a los Visitadores. En febrero, alterna cl
trabajo en casa con algunos dias de practicas de italiano en otra residencia.
El 5 de marzo va a Paris para otras practicas de frances; de alli. el 28 del
mismo mes y acompanado per el Secretario General, hace una visits a la
Provincia de Alemania, regresando el 3 de abril. El 4 celebramos, per vez
primera, su onomastico (Sari Ricardo, obispo en Inglaterra y fallecido en
1233); una buena ocasi6n que tiene la Curia para ofrecer al P. McC:ullen
sus renovadas oraciones y asegurarle nuestra activa colaboraci6n. Al dia siguiente, jornada de encuentro con nuestros Padres Estudiantes del Leoniano.
El 14 de abril sale Para Francia (asuntos de Hermanas, cuatricentenario de
S. Vicente en el Berceau con Hermanas y Padres) y regresa el 26. El 28
sufre fuerte commoci6n con la noticia del asesinato, en Dublin de su antiguo
secrctario provincial, el P. Murphy, y, al dia siguiente va a presidir ins funerales; vuelve en seguida a Roma. En esta temporada (enero-abril) ha dirigido
una a carta a cada uno de los cohermanos en el mundo o v diversas comunicaciones a los Visitadores (cf. en la parte oficial de este no de VINC:EN'I'IANA).

El Vicario General rcgresa el 11 de enero (ha pasado dos semanas
en Espana participando en scsiones de estudio con Padres y Hermanas). Del
9 de febrero al 2 de marzo pasa visita a la Provincia de Ccntroamerica. Los
dias 6-27 de abril predica dos tandas de ejercicios espirituales a los cohermanos de Venezuela, y participa en la inauguraci6n del ano vicenciano.

El P. Gaziello regresa el 12 de enero; tiene atin numerosos cotnpromisos
(particularmente retiros a Hermanas) contraidos antes de su elecci6n como
Asistente General. Del 29 do enero al 2 de febrero, esta en Paris (asuntos
de Misiones). Los dias 7-20 de febrero logra visitar a los PP. y Hermanas
que aun pueden trabajar en Iran. Del 1 al 12 de marzo, viaje a Francia.
Los dias 14-27 de abril acompana al P. General, en Paris, Dax, le Berceau,
en actor inaugurates del cuatricentenario.

El P. Vicente Zico ces6 en su cargo de Asistente General el pasado
23 de diciembre al hacerse ptiblico su nombrarniento de arzobispo coadjutor
con derecho a sucesi6n del arzobispo de Belem (norte del Brasil). Cada uno
en la Curia ayud6 en los preparativos de la ordenaci6n episcopal y, tambien,
en los otros preparativos para la marcha al nuevo destine. Una mezcla de
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duda, un cohermano amable . servicial y de buen consejo . Con alegria asistimos a su ordegaci6n episcopal , en e San Pedro » del Vatican , a su a primera misa pontifical » en el Leoniano , y a un agape que le ofreci6 la Curia.
Con nostalgia lo despeclimos el I1 de enero . a Ad multos annos » y buena
labor a a in San Vicentc u. P. Vicente!

De derech . a izgd .: el actual arzobisp . de Belern, Mons. Belchior CM y
P.Tohias CM ( htermanos de Mons. Zico), P. McCullen, el Papa, Mons. Zico
CM, una he. rmana y un hermano (con su esposa), de Mons . Zico.

El Superior General, al ofrccer el agape do homenaje al neo-obispo,
dijo estas palabras:
a Cari amici , desidero esprimere . da parte di quesla famiglia , i nostri migliori
auguri a Monsignor Vicente in occasione della sun Ordinazione Episcopate. Dico e
sotlolineo , da parte di rtuesta famiglia, perche' le trentacinque persone the siedono attorno
a questa tacola formano una vera famiglia.
Prima di lotto , vi sono i membri delta sua famiglia di origin the Sono venuti
dal Brasile per questo eccezionale evento netla sloria delta loro famig lia, cioe, l'elevazione all 'Episcopalo di un secondo membro delta famiglia. Queslo a qualcosa di veramente raro nella (,Sie sa ed a la testimonianza delta bonta del Papa e delta Mamma di
Monsignor Vicenl i e naluralmente di lulta In Famiglia.
Siamo molto lieti di avere qui in mezzo a noi , questa sera , l'altuale Arcivescovo
di Belem . Ci ha gid onorato delta sua presenza in Via di Bravelta . Eccellenza, desidero dirLe the tutu noi in Via di Bravelta ci sentiamo veramenle onorati the abbia
acceltato la nostra ospitalild.
Vi a un piccolo numero di Brasiliani , Sacerdoti e .Sludenii, qui questa sera; sono
amici di Monsignor Zico, debbeno anche loro essere considerati membri di questa Famiglia.
Vi sono multi membri delta doppia Famiglia Vincenziana , qui questa sera. I
Figli di San Vincenzo snno sempre lieu di avere t'aiulo delle sue Figlie nelle lord opere.
Penso the sin bens the di tanto in tanto le Figlie di San Vincenzo aiutino i suoi Figli
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non solo per onorare Alansignor Vicente. ma anche per aiutarci a condividere la gioia
di questo pasto fraterno. G desidero in particolare salutare Suor Ines, di Parigi; Lei e
venuta qui per rappresentare la Madre Roge e in Curia delle Figlie delta Caritd di
Parigi. e poichu viene in Coro nome , lei rappresenta l'intera Congregazlone delle Figlie
delta Caritd.
11 Papa ieri ha parlato dei doni partati dai Alagi, Toro, l'incenso e to mirra,
e del signfcato di questi doni nella vita dei nuovi Vescovi. Applico quesla a Monsignor
Vicente Zico. Egli ha portato Toro dell'amore nella nostra vita di Curia. E' stato
sempre un Confratello simpatico e cordiale, un consigtiere saggio e prudente con cui era
piacevole lavorare. Egli ha portato anche l'incenso delta preghiera nella nostra casa;
chi a vissuto con lui pub attestarlo. E la mirra... to non conosco le sofferenze delta
vita di Monsignor Vicente. Senza dubbio ha avuto le sue sofferenze, ma se 1e ha provale, ha saputo accettarle in silenzio e ha sempre presentato a not un volto sorridente,
perfino a tavola.
Monsignor Vicente, se continuo di questo passo, Lei penserd the questa sera
stiamo per celebrare it Suo Funerale. Per questo finisco pregandola di voler portare l'oro
dell'arnore, l'incenso delta preghiera e, attraverso la mirra delta sua sofferenza, voglia
portare tanta gioia ai sacerdoti e a tutto it popolo di Belem n.

El Nuevo Asistente General , P. Jose Pires de Almeida.
Ateniendose al art. 175,1, de las C&S, el P. General nombro
un sustituto at cargo que quedo vacante a raiz del nombramiento episcopal del P. Zico. Asi lo anuncio el 27 de febrero
(cf este no de VINCENTIANA, p. 7).

- El P. Almeida ( asi se estila en paises
lusOfonos) llego a la Curia el 20 do
niarzo. Casi en seguida, los dial 24-30
de inarzo, tuvo que it a Paris (dondc
se enconiraba el P. McCullen y dejar
encargos que traia para la rue du Rae).
El P. General ya ha presentado el
a curriculum vitae >> del nucvn Asistcnte
Sustituto. Por de pronto, el P. Almeida
ha sido recibido con alegria en la
Curia, y. con toda naturalidad, ha
empezado sus labores. Es hombre de
una coustantc arnabilidad sonrientc, y
empenado por estar al dia. N, at tanto,
en los o dossiers o que han comenzado
a amontonarsc en su cscritorio. Que
S. Vicente Ic acompanc en su nuevo
oficio!

J.-O. B.

- 89 USA- VINC.'NTIAN CONFERENCE
I
Les 27-2$ oclobre 1980 s'est riunie a North Hampton (Pennsylvania ) la Conference des Visiteurs des USA: M1AI. Julian Szumilo
(New England), John Nugent (Eastern), Hugh O'Donnell (.Midwest),
Louis Franz (Southern) et John Grindel (!Vest). Les seances, sous la
presidence du P. Nugent, ont eu lieu au Siminaire CM << Mary Immaculate >>.
Un premier point de reflexion Aorta sur la reunion , a Damascus
House, et sur i'AG; des recommandations ont ete transmises au Superieur
General. On donne ici, des extraits sur les autres sujets traites,
d'apres un rapport presence par le P. Grindel , Visiteur de
la Prov. West.
H. Vincenlian Stt4dies Institute
Everyone xpressed themselves as quite happy with the progress of the
Vincentian Studies Institute. Overall, the men involved are doing an excellent
job and we enc urage them to continue their fine work. We approved the
budget for ncx year which comes to $ 5,500.00. This breaks down into
1,100.00 for etch province to contribute to the institute . It was pointed
out that the provincials would appreciate a reminder from the treasurer when
these monies are due.
The desire was expressed to see coming out of the
Vincentian Studies Institute a history of the community in the United States.
Perhaps this could he done as a follow-up to the serializing of Rosati's history
of the early days of the Community in the United States. Finally. with
regard to the workshops that the VSI is proposing as part of the celebration
of the four hundredth anniversary of the birth of St. Vincent next year, the
provincials expressed themselves as being in favor of this and we would like
to ask the VS1 to continue to develop the idea of these workshops and we
promise our support of them.
III. Translation Of works qf St. Vincent
Father Grindel gave a report on the translation project.
It is moving
along well at this time. 'File reason for this has been the. appointment of
Father John C.atven full time to the project in order to do the footnotes to
the letters and also to the appointment of Sister ,John Marie Poole as editorin-chief. Becau$e her other duties are light, she is also working almost full
time on the prc,ect. However, a difficulty has entered in. Father Grindel
was informed Sunday evening that Sister John Marie Poole has been transferred to Paris ixr he part of the general curia of the Daughters of Charity.
We will now have to look for a new editor-in-chief of the project. Father
Grindel will now develop a job description of the job of editor-in-chief and
will look into different possibilities as to who might he available to take
on this job. He will then consult with the provincials of the Vincentians in
the United States as well as the provincials of the Daughters of Charity. Until
a new editor-in-chief is found. Father Grindel will operate as the temporary
editor-in-chief of the project.
1V. Constitutions, .Statutes and Decrees
In discussi sg more permanent printing of the new Constitutions and
Statutes, it was decided to wait until the definitive approval by Rome of
the constitutions before we enter into such a project.
V. Sharring E.xpetfiezces
a. Meetings of Superiors, Visitations.
We shared with each other in this part of the meeting our experiences
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We found that there was a great variety among us with regard to the purpose
of the meetings of superiors, especially, the way they were held, and where
they were held. With regard to methods of visitations, we also found that
there were real differences among us. While some deal only with tllo personal
and spiritual lives of the men in the house and not the apostolates, other
provincials deal with both the individual community and the apostolatc.
Father O'Donnell from the Midwest Province shared that he always takes
along another confrere with him on a visitation who is not an authority
figure. The purpose of this is to model for the confreres that one confrere
can be of help to another confrere.
b. We next considered the request from the Province of Colombia
for money to help them in building an addition to their seminary. The
province is almost totally indigenous, it is growing and this is a real need.
It was decided that each of the provinces would decide for itself what it
could contribute and would try to help the province to some degree.
V!. Recruitment
Father Grindel reported that the vocation directors from the five provinces had recently met in Santa Barbara and had had a good meeting. They
asked Father Grindel to convey to the provincials a desire to meet jointly
with the provincials next year. Specifically they are having their meeting
next year in Chicago at the end of October and have asked if we might
not have the meeting of the Vincentian Conference in Chicago also so that
the vocation directors could meet with us at least one day during that time.
We have decided to meet in Chicago next year on October 28 through 30
and we will give some time to the vocation directors.
VII. Four Hundredth Anniversary of the birth of M. Vincent
We had decided last year that there would be no national celebration
of the birth of St. Vincent. nor would we have any elaborate banquets, etc.
Rather, we will celebrate this occasion with workshops for the Community
and with the publications from the \'incentian Studies Institute.
Our conclusions were the following:
1. During this coming year we will recommit ourselves to bringing
the different parts of the Vinccntian family (Vinccntians, Daughters of Charity,
Ladies of Charity, St. Vincent de Paul Society) together. We will do this
on the local level.
2. Secondly, each of us will do something in our own region that
will involve all the confreres in some sort of direct aid to the poor.
3. Thirdly, we will also try to use this time to bring about a greater
commitment among the confreres to simplicity of life.
VIII. Hispanic .lfinistrv in the United States
We feel that we need to discuss this topic in depth. Hence, next year
we will conic prepared to discuss and share with one another what we are
doing in this area and what we hope to do.
IX. Daughters of Charity
There was expressed a desire to meet more regularly with the procincials of the Daughters of Charity. We will all have an opportunity, hopefully, to meet with all of them in 1982 at the time of the joint CMSMLCWR meeting. However, we would wish to have a regular annual meeting
with them if possible.
X. Continuing Education
We shared with one another programs of continuing education that we
were aware of. The ones mentioned were the following: The Vatican II
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program at the University of San Francisco in spirituality (Summer program),
the programs of, spirituality at St. Louis University, and the Fortrcll Institute
in Denver, and also the Center for Spiritual Development in Boston.
XI. Ways we can operate together
a. Handling investments in accord with social justice.
All of us need to he associated in some way with the coalition for
responsible investment. The Eastern Province and the Midwest Province are
already involved. The other provinces, if they wish to become involved. can
simply type up a list of the companies in which they have shares and give
these lists either to the Midwest Province or to the Eastern Province.
b. Sponsoring meetings of treasurers.
After some discussion it was thought that there was no real need for
this type of meeting at least at this time.
c. Possible future cooperation in formation programs.
It was thought that before we can go very far it) this regard that there
needs to he more communication between the two programs in the East and
the West. It was thought that the best place to begin is perhaps by getting
formation people together to talk and to share what they are doing. Also
there might be a real value in having representatives from the East attend
the meetings of the Governing Board for Connnon Formation in the West
and having members from the West attend meetings of the Governing Board
for their formation program. All of us admitted that there will be many
difficulties in further collaboration in this whole area. However, at the same
time, in view of a just use of resources. we need to consider this seriously.
d. Cooperation in Foreign Missions.
It is obvious from the recent commitments of different provinces to send
men into the third world that we are deeply committed to serving in the
third world. Therefore maybe we need to look to further cooperation on
this level.
In future meetings this could be a good area in which to share
experiences and to look to the possibilities of further cooperation.
e. Sponsdring meetings of Justice and Peace Commissions.
It was decided that each of us needs to go to our own Justice and
Peace people and to get them to share their materials and concerns with the
commissions in the other provinces.
X1I. The Vincentkan Conference
All of us agreed that these wettings are very helpful and we desire
to continue them. However, we also need to preserve their character as times
for sharing and not simply turn them into workshops or something similar.
At the same time, it was thought that it would he good if we could narrow
the concerns of the meetings to fewer topics so that we could go into more
depth with regard to a particular topic.
Next year the meeting will be held in the Midwest Province, and specifically in Chicago on October 28, 29, and 30. With regard to the meeting
with (lie vocatiop directors we will ask them for an agenda to see what they
have on their mind and what is the purpose they have in meeting with us.
We will also see if perhaps this meeting could be limited to a half a day
instead of a whole day.
During the coming year Father Hugh O'Donnell, the Provincial of the
Province of the Midwest will be the President of the conference. Father
Nugent concluded the meeting by handing over the files to Father O'Donnell.

John A. GRI NDE/, C.M.
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IN MEMORIAM

M. Combaluzier, Pretre de la Mission ( 1893-1981)

Fernand C:otnbaluzicr etait ne Ic 23 decembre 1893 a Molic're dans le
Gard. Dc ses montagnes cenevolcs, it avail garde un solide temperament,
une nature enjouee, une grande application au travail. 11 entra trc`s jcune a
l'ecole apostolique des Lazaristes de I)ax ou it cut pour professeur M. Sevat.
Ic futur eveque de Fort-Dauphin a Madagascar. (Un detail qu'on ignore,
Mgr Sevat etait du memc village bourbonnais que le philosophe Jacques
Chevalier, grand anti de Jean Guitton, ct c'est en vcnant visiter son compatriots, rue dc Sevres. clue les deux philosophes firent la connaissance de
1'extraordinaire M. Pougct). Le 22 septembre 1912 le jeunc Combaluzier
entrait clans la Congregation des Lazaristes ct etait ordonnet pre'tre a Paris
le 20 mars 1920 par Mgr Paul-Marie Reynaud, eveque do Ningpo au Tchekia ng et doyen des evtques de Chine.
11 fut d'abord professeur d'histoire au grand seminaire de Constantine
tenu par les Pretres do la Mission, puis en 1928 it fut appcle a la maisonmere de la rue de Sevres pour y seconder M. Coste. puis bicntot Iui succeder
comme archiviste de la Congregation. Des tors la vie de M. Combaluzier
devait garder une parfaite uniformite. Chaque apres-midi on le voyait partir,
la serviette sous le bras, pour les bibliothcques de la capitale clu'il connaissait
hien et oii it etait fort ronnu, toujours a pied, toujours par un chemin immuahle. Doue pour la recherche historique, it s'y appliqua pendant un demisicclc.
II s'orienta d'abord vers la liturgic. Correspondant pour la France des
Ephemerides Liturgicae, it collabora a cc savant pcriodique en de nombreux
articles. Dans cc secteur it fit paraitre clans les Instrumenta patristica de Steenbruge , un index des formules du Sacramentaire de Bergame et d'Ariberto, precieuse clef pour s'y retrouver. La rencontre fortuite d'un benedictin allait le
mettre sur de nouvelles pistes dans la seconds moite de sa vie, l'episcopologie.
II s'y Ianca avec la Iougue. la tenacite , le soin qu' il mettait en touter chosen.
Ses recherches meticuleuses et metho<liques tarn a Paris qu'a Rome ()it it fit
des sejours prolongeh, dcvaient faire avancer notablement cc secteur do I'histoire ecclesiastique delaisse jusqu'ici ct dehoucher sur des publications qui
sont devenues d'utiles instruments de travail, comme sa chcrer analyse integrale du manuscrit des cerentoniaires pontificaux de 1565 it 1662 puhliee
dans Sacris Erudiri XVIII.
11 sc complaisait clans ces travaux ingrats et arides que sont ces examens
ntethodiques de compilations oil, au milieu d'un fatras de chases inutiles. on
extrait la perle rccherchee. Avec la collaboration d'un ami , it publia un
repertoire de I'Episcopat francais des quatre derniers sierles oil it cut la haute
main sur les evCqucs missionnaires et qui, sans scs patientes seances dans les
bibliothequcs parisiennes, n'aurait jamais vu Ic jour. C'cst lui enftu qui cut
1'idee d'ouvrir clans I'Arni du Clerge, cette rubrique annuelle des a Ordinations
episcopates dans Ic monde» et qui justifie la place de cette petite notice nCcrologique.
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1'esprit plutot analytique, it Ctait l'honume du detail mais quand it attaquait
un detail, son examen etait exhaustif. 11 lui est arrive parfois de reprendre
quelque savant ouvrage sur tel ou tel point. II Ctait done aussi par excellence
a l'honume des pages jaunes a de 1'« Ami du Clerge a, de cc petit courrier
nit it a si souvent Ccrit. toujours dans le secteur episcopal qui lui tenait si
fort au coeur. On trouve aussi sit signature clans la Revue d'Histoire ecclesiastique de Louvain et daps Ic Dietionnaire d'llistoire et Geographic ecclesiastique.
Tres CprouvC dans sa sante depuis quelques annecs, %I. Combaluzier
est doucenent retournC a Dieu le 18 janvier dernier, laissant a ses amis,
et it en avail beaucoup, lc souvenir d'un pretre et d'un religieux dime grande
cordialite, d'une ctonnante serviabilitC et, en vrai fils de S. Vincent de Paul.
d'une profonde humilite.

Andre Chapeau OS13
(a Esprit et Vic a. n. 21,
pag. 1514 , 28-V-1981)

N.d.1.R .: M. Gombaluzier a etc Secretaire General de la Cal pendant douze ans
(1936-19481. Dis 1928, it commenfa a travailler a l'edition des a Annales de la CA1 u
dont it cut la charge lout au long d'une bonne trentaine d 'annees et oil ii laisse de nombreur articles (signs et non signs). llonane deludes precises et travaillant d'arrache-pied,
it itail dune gentillesse extreme quand on lui demandail on service dons le secteur (vincentien et historigge ) qui etait le .Tien . Le P. Gonthier prononfa 1'homelie (21 janvier
1981); elle est pnliee au a Bulletin des Lazaristes de France », n. 78, p. 21-22.

PADRE PASTORELLI
di GIOVANNI ROSSI C.M.

A Siena, all'alba del 12 febbraio scorso, all'eta di 84 anni, t piamente
spirato P. Pietro Pastorelli, missionario vincenziano, educatore del Clero,
insegnante , predicatore c apostolo delta carita suite orme umili e seniplici di
San Vincenzo (lei Paoli.
Era nato ad Albareto di Ziano it 18 aprile del 1897. A dodici anni it
Superiore del Collegio Alberoni don Giovanni Pozzi di Vicobaronc, l'aveva
indirizzato a Siena, ally Scuola Apostolica di S. Vincenzo, clove gerrnogliu
la sua vocazione religiosa . Finito it noviziato a Roma, nell'agosto 1917 Pietro
giunse at Collegio Alberoni come studente di filosofia.
Net 1922 ftt mandato a Rona per ultimarc la teologia all'L'niversita di
S. Tommaso. Otdinato sacerdote it 31 marzo 1923, ritornd in Collegio nell'ottobre del 1924 come Direttore delta Camerata Teologi e cone professors
di italiano e grew net 1° corso di filosofia. Fino at 1934 fu interessato alla
formazionc culturale a rcligiosa di undici C: arneratc del Collegio (dalla 61a
alla 71a).
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Dal 1941, Superiore ally Casa della Missione in Perugia, e poi dal 1947 al
1951 Superiore nella Casa S . Vincenzo della nostra citta , continuo l'apostolato
delle Missioni e della predicazione al Clero.
Dal 1951 al 1961 presto la sua assistenza splrnuale alle Figlie della Carita malate a anziane della Casa di Riposo in Monistero presso Siena. Poi
per trc anni (1961-64) fu alla Casa della Missione in Firenze attendendo ancora alla predicazione al popolo e all'assistenza religiosa delle vane case delle
Figlie della Carita della Toscana.
Dal 1964 al gennaio 1981 p. Pastorelli spese la sua vita di Figlio di
S. Vincenzo lotahnente a vantaggio delle Sorelle Vincenziane malate c vecchie
della Provincia Rontana in Roma e a Valtnontone. E questa sua attivita caritativa la continuo sino ally fine.
Don Pictro, quando i Confratelli si accorsero the andava declinando,
fu pregato dal Visitatore della Missione a meta gennaio scorso di accettare
riposo e cure tiell'infermcria di comunita nella Casa di Siena. Poi, quando
i medici, pochi giorni prima del suo decesso, gli riscontrarono una emorragia
interna c gli suggerirono un intervento chirurgico, egli, appresa la gravity
della sua situazione. rifiutb !'intervento abbandonandosi nelle mani di Dio
nell'attesa della morte.
Con P. Pastorelli scontpare una delle venerande figure di missionario
legato alla formazione di tanti sacerdoti della diocesi. Diversi di essi, appena
appresa la notizia della sua morte, celebrarono la S. Messa in suffragio delI'anima sua benedetta, come dovere personale di riconoscenza.
( Dal « Nuoto Giornale » di Piacenza).

FATHER FRANK MELVIN C.Q.I.
Father Frank Melvin died in Germantown Hospital on January 17
after a long hospitalization following surgery for an aneurysm near the heart
just befi)rc 'Thanksgiving.
Francis Joseph Melvin was born in Scranton, Pennsylvania on March
26, 1902. His parents, John Melvin and Helen Smith, had been married in
St. Peter's Cathedral, Scranton on April 27, 1898. They had three boys and
five girls: John, Frank, Mary (Gould), Anne (O'Sullivan), Helen, Kathleen.
Ed and Rita (Alexander). John predeceased Frank; the five girls remain
with Ed.
Frank attended St. Cecilia's primary school in Scranton. Around 1913
the family moved to Charleston, West Virginia, where Frank attended Sacred
Heart primary school. Around 1914 the family moved to Flatbush, Brooklyn,
N.Y., where Frank attended Public School Number 119. From there he went
to Boys High School, Brooklyn, and graduated in 1920. Frank then went
to work in the financial district of New York City for two years.
In 1922. Frank entered St. Joseph's College, Princeton, N.J. He spent
one year making up Latin. and then did the college course, earning the B.A.
in Philosophy in June 1927. He liked to play baseball, and his contentporaries remember hint as a a tough kid from Brooklyn » who would never
give in under the hazing inflicted on the new boys at Princeton.
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Seminary on Jura 17. 1927. did his first year of Theology in 1928-1929, and
pronounced his ows in the Congregation on June 18. 1929. He then moved
across the yard a nd did the rest of his Theology here at St . Vincent's Seminary. He was ordained to the priesthood by Dennis Cardinal Dougherty
in the Cathedral of Saints Peter and Paul on May 21 . 1932. The Confreres
ordained on tha day were Fathers : Edward F. Culbertson . John W. Pict,
James J . Murphy , William J. Agnew . Francis J. Melvin. Louis A. Fey, John
P. McGowan . Richard A. Loeffler, Ralph P. Eichniann an d Lewis F. Bennet.
Father Frank Melvin was one of the few Confreres to receive the M.A.
in Philosophy 6- 4 6 in St. Joseph's College in Princeton.
Father Fra k's first assignement was to St. John 's in Brooklyn. where
for one year he taught Latin . Greek , Religion and History.
In 1933 Father Frank went to China with Father Fred Gehring and
Father George E be. His first assignment there was to Kanchow . After about
two years , lie was assigned to 'I'angkiang with Father John Munday. After
about two years w ith Father Munday he was recalled to Kanchow to take
charge of the Minor Seminary there.
During the War . in 1943 . Father Frank was evacuated over the Himalayas in a small non-compressurized cargo plane with a window missing,
with Father Frail Stauble and Father Ken Williams. This was followed by
a thirty-day voyage on a refugee boat to the States.
In 19.14 Father Frank was assigned to St . John's in Brooklyn. where
he taught in the Prep and in the Nursing Education Program. In 1948 he
was named Assis it Superior .
In 1950 he was transferred to St . Joseph's
College in Prins on, where he taught the minor seminarians liar five years.
In 1955, F, her Frank began his twelve years on the Miraculous Medal
Novena Band , w h residence during the first eleven years at the Priests Residence of the Central Association of the Miraculous Medal in Germantown,
and during the last year at St . John ' s in Brooklyn . N.Y. This was from
age 53 to age 65; and everywhere he travelled he took the bus. In the late
fifties. Father Fr•pnk ' s book . Mary and the Christian Life, was published by
The Macmillan C ompany, N.Y. Father Frank 's other book , The Merits of
Mary , was published by the Central Association of the Miraculous Medal.
In 1967, Father Frank was assigned here to St. Vincent's Seminary.
In the first years he participated actively in the various ministries of the
house. Then in Decem
o ber 1973. he had congestive heart failure , and was
hospitalized , and t had to limit his activities somewhat. During these years
he was active in I the pro-life movement.
Just before Thanksgiving in 1980, Father Frank underwent emergency
He was forty - five days in the
surgery for an aneurysm near the heart .
Intensive Care Unit in Germantown Hospital. Things look good briefly.
and he was transferred to a room ; but in a day and a half lie suffered a
heart attack andlI lost consciousness .
I-Ic died six days later, never having
regained conscioukiness , on January 17, 1981.
he wake as here at St. Vincent 's Seminan , and the Mass was celebratedI'here in th Public Chapel on January 20 by his brother . Father Ed,
who also preach the homily. Burial was in Princeton.
Father Frank was a man who tried to do everything for a good motive.
and not for hintsdlf . He was loyal to the Congregation of the Mission, and
devoted to his family. One of the ways in which he tried to show his love
for God was this: he constantly rewrote his sermons - with the strength of
his arm and the sweat of his brow.

John G. NUGENT C.M.
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